> دولة ماليز يا
> وزارة التعليم العالي ( MOHE )
> جامعة المدينة العالمية
> كلية اللغات
> قسم الأدب العربي والنقد الأدبي

# عنوان الرسالة <br> الظواهر البديعية في كتاب الصناعين لأيي هلال العسكري 

(دراسة جمالية تُليلية)

بكث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي والنقد الأدبي
إعداد الطالب:مسعد عامر إبراهيم سيدون

الرقم المرجعي : ADM12AV997
تحت إشراف : د. أحمد علي عبد العاطي
كلية اللغات - قسم الأدب العربي والنقد الأدبي

بسه الله اللريمن اللرميه

## CERTIFICATION OF DISSERTATION WORK PAGE : صفحةالتحكيم

 تّم إقرار بحث الطالب:مسعد عامر إبراهيم سيدون من الآتية أسمماؤهم:The thesis of $\qquad$ has been approved by the following:

المشرف على الرسالتكSupervisorAcademic


Supervisor of correction المثرف على التصحيح


Head of Department رئيس القسه ?

Dean, of the Faculty عميد الككلية

Academic Managements \& Graduation Dept قسم الإدارة العلمية والتخرج عمادةالدراساتاالعليا Deanship of Postgraduate Studies

$$
\begin{array}{r}
\text { أُقر بأنّ هذا البحث من عملي الخاص، قمتُ بجمعه ودراسته، والنقل والاقتباس من المصادر }
\end{array}
$$

اسم الطالب :مسعد عامر إبراهيم سيدون
التوقيع :

التاريخ :

## DECLARATION

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except where otherwise stated.

Name of student: Musaadsaidoon

Signature:
Date:

لقد تناولت في هذا البحث بالدرس والتحليل الظواهر البديعية في كتاب الصناعتين لأيه هال





 الجمالي للفن وعلم الجمال على اعتبار البديع لونا من التشكيل والر سم بالكلمات .

ومن هنا ابتدأت الدر اسة في التمهيد بلمحة تاريخية عن الدراسات الجمالية في الغرب، بلارتباط




 يكتمل على أساسها الفن القولي الجميل .

 بالهديث عن القيمة الأديبة والنقدية للكتاب وما ما له وما عليه ه

أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن التكرار؛ فكان الحديث في المبحث الأول التكرار النمطي
 المكون لبية الكلمة اليت تمّل المعن والفكر ـ و ومن منا لاحظت التكرار الذي يقوم به العنصر

البديعي سواء في الشعر أم النثر. ففي الشعر يتجلى تكرار الحرف في القافية وحروفها، حيث يرى القارئ للقصيدة تكرارا حرفيا على الشكل الرأسي، وما لمذا التكرار من قيمة إيقاعية وموسيقية ودولالية .

أما التكرار الحرفي الأفقي فقد قامت به بعض الظواهر البديعية التي درسها أبو هلال في معرض حديثه عن البديع، كالتسحيع والتصريع والترصيع والتشطير والتسميط ، ويتشكل التكرار النمطي اللفظي في ظواهر العكس ورد الأعجاز على الصدور، والتطريز، والسلب والإيماب، والجاورة، والرجوع والتعطف . كما يتشكل التكرار الفني في الجناس وهو يرد في الشعر والنثر، وفي السجع . وهو خاص بالنثر

في الفصل الثاني تحدثت فيه عن الظواهر البديعية اليّ يتجلي فيها التوازن والتوازي وهما من أهم العناصر التي تتجلى فيهها الجممالية بما لما من وقع دلالي وشكلي نابي من من التناسب والتناسق
 والتطريز . تم تلمست أبعاد التوازي من خلال الظواهر البديعية، وقسمته للتوازي في الظواهر الصوتية كالسجع والجناس والترصيع والتصريع ولزوم ما لا يلزم ـ ـ والتوازي في ظواهر الإيقاع الجملي؛ ويندر ج تته التوشيح ،و رد الأعجاز على الصدور، والتنييل . والتوازي في ظواهر الإيقاع الدلالي، ويندر ج تته التقسيم والتفسير، والتتميم، والتكميل، والإيغال .

في الفصل الثاني تحدثت فيه عن الظواهر التي يتضح فيها التخالف سواء على المستوى الإفرادي، أو المستوى التر كيي. ففي المبحث الأول درست فيه الظواهر البديعية التي يتشكل التخالف من
 وهو فصل عقده العسكري لما يمتمع في العبارة أو ابلجملة من ختتلفات ومؤتلفات، يتجلى التخالف في المختلفات .

أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن التخالف على مستوى الجمملة أو الجانب التر كيي، ويتضح في هذا اللون عدد من الظواهر البديعية ؛ كالمقابلة والعكس، والرجوع، والسلب والإيماب . وي الفصل الأخير تحدثت فيه عن الصورة الفنية، سواء من حيث كيفية تناول المؤلف لما من خلال آرائه النقدية والبلاغية في عناصر الصورة البيانية ؛ التشبيه والاستعارة والكناية، أو من خلالٍ

تلمس أبعاد تشكل ملاعحها من خلال موضوعاتا والعناصر الفنية التي تتقفي هِا الصورة بما فيها من خيال وعاطفة وأسلوب .


#### Abstract

The researcher studied and analyzed in the study the rhetorical aspects in the Book of AlSena'atayn (Two Trades) by Abi Helal Al-Askary - may Allah be merciful with him. All researchers are aware of the status of such magnificent scholar in rhetoric and Arabic criticism, as he has significant contribution in such book. The Book of Al-Sena'atayn is the transition stage of artistic criticism into rhetoric. Doubtlessly, it is a stage of sticking to traditionalism and not ridding of its consequences, which shall be discovered by the book readers. It appears in the author's imitation and understanding of the predecessors' opinions. Actually, the researcher concentrated on the rhetorical aspects concluded by Al-Askary that approximated thirty-five varieties. In this study, the researcher concentrated on the aesthetic aspects that agree with aesthetic attitude of art and aesthetics, as figures of speech is an aspect of painting and drawing with words.

The study started with an introduction to historical brief of aesthetic studies in the West ${ }^{1}$ to connect such studies regarding geographic and historical emergence in West, as the Arabs did not know such intellectual and philosophical attitudes unless by contacting the West. The researcher tried to approach these studies in the Arabic traditional criticism and did not concentrate on aesthetics in its comprehensive philosophical and intellectual meaning, but aesthetics of form at the level of artistic utterance. It is an approach to locate the extent of Arabic rhetoric contribution, using its aesthetics and rituals, in the aesthetic formation, as appears in developing rules and setting the bases on which the aesthetic utterance art is completed.

In the same introduction, the researcher approached the life of Abi Helal Al-Askary, as being the book author and briefed a part of his life, pursuit of knowledge, impact on community and scholars and other books. The introduction was concluded with the artistic and critical value of the book and its cons and pros.

Chapter One addressed repetitions, so the first part handled the typical repetition at the level of letter and word, as the letter or phoneme is the basic unit of word and the component of word structure, which transports meaning and thinking. Henceforth, the researcher noticed the repetition of rhetorical element, whether in verse or prose. In poetry, the repetition of letter appears in rhyme and its letters, as the reader sees the literal repetition of poem at the vertical level and the musical, semantic and rhythmic value of such repetition.

^[ ${ }^{1}$ See Izzedin Ismael, Aesthetic Bases in Arabic Criticism, Arabic Intellect Dar (Dar Al-Fikr Al-Arabi), Egypt, 1412 AH - 1992 AD, P. 109. ]


The horizontal literal repetition cam be seen in rhetorical aspects studied by Abi Helal AlAskary on approaching rhetoric, such as assonance, pinlaying, hemistiching and ornamentation. The phonetic typical repetition appears in the aspects of antithesis, syndesis, proximity, affirmation, negation, reverting second to first hemstitch and referral. Moreover, the artistic repetition is formed in paronomasia as stated in verse and prose, and assonance, which can be found in prose only.

The second chapter handled rhetorical aspects that show parallelism and balance, which are the most significant aspects in which aesthetics appears, as having formal and semantic impact stemming from symmetry, harmony and similarity. Equilibrium is formed in some rhetorical aspects, such as paronomasia, assonance, balancing and ornamentation. Afterwards, the researcher addressed dimensions of parallelism through rhetorical aspects. It was divided into parallelism in phonetic aspects, such as assonance, paronomasia, ornamentation and necessitating the unnecessary, and parallelism in sentence rhythm aspects, such as denotation and reverting second to first hemstitch, and finally parallelism in semantic rhythm aspects, such as division, interpretation, supplementation, complementation and exaggeration. In the second chapter, the researcher addressed the aspects in which asymmetry appears, whether at the individual or structural level. In the first part, the researcher addressed rhetorical aspects through which asymmetry is formed at the level of word (individual side), such as antithesis and gathering the concordant and discordant. It is a division decided by AlAskary for the concordant and discordant elements appear in phrase or sentence, so discordance appears in varieties.

The second party handled discordance at the level of sentence of structural aspect, which appears in many rhetorical aspects, such as negation, affirmation, referral, antonym and comparison.
The last chapter addressed the artistic image, regarding the method through which the author approached it in the rhetorical and critical viewpoints for the elements of rhetorical image, such as simile, metaphor and metonymy, or through inspecting the dimensions that form its aspects, by means of its topics and artistic elements in which the image disappears, including imagination, passion and technique.

## شكر وتقدير

أتوجه بعد شكر الله تعالى وحمده بالشكر الجزيل للدكتور الفاضل والمربي الجليل أحمد علي
عبدالعاطي على ما بذل من نصح وتوجيه وإرشاد ، في سبيل إخراج هذا البحث . كما أشكر جامعة المدينة العالمية على إتاحتها لنا طلب العلم ومواصلة الدراسات العليا.

## الإهداء :

إلى أمي الغالية حغظها الله تعالى ،،

إلى أبي الحبيب متعه الله بالصحة والعافية ،،
إلى زوجتي الغالية ،،،،
إلى فلذات كبدي ونجماتي الثلاث ...

حارث ،،،، وفاطمة ،،،، وأسماء

أهدي ثرة هذا العمل على صبرهم ألم الفر اق وعذابات الغياب
إلى أستاذي الكر ام وشيوخي الأفاضل

إلى كل أخ ناصح وصديق عزيز،،

## جامعة المدينة العالمية

إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية الأبحاث العلمية غير المنشورة

مسعد عامر إبر اهيم سيدون
الظواهر البديعية في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري
(دراسة:مالية تحليلية)
لا يَوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أيّ شكل أو صورة من دون إذن مكتوب موقع من الباحث إلاّ في الحالات الآتية:

1- يمكن الاقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه.
ץ بي بق بلمعة المدينة العالمية ماليز يا الاستفادة من هذا البحث بمختلف الطرق وذلك
لأغراض تعليميّة، لا لأغر اض بتاريّة أو تسوقيّة.
r
طلبتها مكتبات الجامعات، ومراكز البحوث الأخرى.

التاريخ:

## عحتويات البحث

| الصحفة | المو |
| :---: | :---: |
| i. | العنوان |
| ب... | البسملة |
| ت... | صفحة التح |
| ث. | إقرار ... |
| ج $\ldots$ | إقرار بالإل |
|  | إقرار بكقو |
|  | ملخص البح |
|  | الملخص با |
|  | الشكر والنا |
| $\dot{\text { خ }} \cdot$ | الإهداء . . |
|  | عتويات اللح |
| 1 .. | المقدمة |
| $r$. | مشكلة البح |
| r... | الدراسات |
|  | هيكل البح |
| V.. | الفصل التد |
| V..... | 1-الدراس |
| $1 \cdot \ldots$ | r - الدراس |
| Ir...... | التعريف بألي |
| 10... | التعريف بكا |



الحمد لله رب العالمين والصالاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم، وبعد : فإن إدراك الأسس الجمالية في النصوص الأدبية، والسعي إلى تفهمها وتذوقها، غاية سامية لــــى أصحاب العقول السلمية والأذواق الراقية، به يسمون به بفكرهم الخلاق وعواطفهم الجياشة اليت يمو كها فنهم البديع • وما زال النقد العربي منذ وجد يتتبع مواطن الجمال الفيز في النصوص الأدبية ويشيد هـا، ويعلي من قدرها وقدر أصحاهـا، فلقد وقف العربي بفطرته السليمة الصافية مستغربا ومعجبا وطربا لفذا البيان الصادق الذي يصدر عن روح ملأ الجمال جوانبــهـا فهـــي تخفـــــق في فضاءاته، ومن هنا ترى أن العرب قد نصبوا لمذا البيان العجيب بشعره و نثره أسو اقا يتبارون فيها، ويتناشدون فيها أجود ما بتود به قرائح شعر ائهم، وما تلهج به ألسنة خطبائهم، و جعلوا لتلـــك البجالس مكممين يفصلون بين المتبارين على أسس من الذوق السليم بلماليات النصوص اليت تلقى على مسامعهم . و حين نزل القرآن العظيم وقد نزل بجنس ما برعوا فيه مـــن آلات الفصـــاحة والبيان، أذهلهم بروعة أسلوبه ، وحسن ألفاظه وجاللة معانية، وسلاسة كلماته و نظمه البــــيع، فوصفوه بأنه شعر وسحر و كهانة، والقرءان يأسر وجدانمم ويغزو قلوبهم، فينكسر كبرياؤهم أمام روعة هذا البيان، فلا يجد أحدهم إلا أن يعلن إسامه للهّ رب العالمين. وهم يسمعون آياته ليل فار من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مسترقين السمع أحيانا، وجهارا أحيانا أخرى. كما وصفحالمم


القـــــر آن بقولــــهـه تعـــــالى : ()

وهكذا أصبح القرآن الكريم منبع العلوم وحامل لوائها، فحوله ومنه قامت دراسات شتى، من فقه وتفسير وحديث ونغو وصرف وغيرها ، ومع ذلك ما زالت جذوة الشعر و الإبداع ملتهبة، وما زال ميدان الشعر والنثر ميدانا فسيحا رحبا. ومن ذلك الحين أخذ العلماء ينظرون في ســـر الإبداع ومكان الروعة في البيان سواء أفي القرءان الكريع والبيان النبوي الشريف، أم في الشـــعر

العربي منذ الشعر الجاهلي. فبذل العلماء جهودا كبيره في البحث والتنقيب لإدراك أسراره وسبر أغواره، وعرفت المكتبة العربية عددا كبيرا من انتاجاتم الفكرية وإسهاماتمم العلمية، التي تـــل على ما امتلكوه من غزارة العلم والمعرفة وسعتهما، "وتدل على ما وصل إليه التفكير العـــربي، سواء قبل تأترهم بالفلسفات المتر جمة أم بعده"(1)، فتابع العلماء و الشعراء والأدباء ما جادادت بــــهـ
 بالاستقر اء، ووضعوا لما القواعد والنظر يات. كما سلط النقد الأدبي كل أضوائه علـــى الـــنص
 كبيرا، مما جعلها تحتل مكان النقد الأدبي من حيث هو عملية تفسير وتقييم للنص الأدبي مــنـ الوجوه الشكلية و المضمونية، وقد تسبب ذلك في جعل النص بنية من الصور البيانيــة حينــا، وجملا منظومة أخرى، وجر سا من البديع والمو سيقى ثالثة، بل وصل هم الأمر لتعر يف الشعر بأنه صياغة وضرب من النسيج وجنس من التصوير .

ولعل أبا هلال العسكري واحد من أولئك العلماء الذين أخذوا على عاتقهم بيان ما يمويه البيان العربي من جماليات أخّاذة على مستويات الخطاب فيه، رغبة منه شأنه في ذلك شأن غيره من العلماء الوصول إلى تدبر البيان القر آين ومعرفة سر إعجازه، وذلك في كتابه الصناعتين، هذا الكتاب الذي وضع فيه أبو هلال العسكري ما وصل إليه من علوم ومعارف تتعلق بالبيان العربي، في كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ويف أشعار العرب ونثر همر هم . و ويعد هذا الكتاب مر حلة من مراحل انتقال النقد الأدبي عند العرب إلى بلاغة بما له من أسس وتقسيمات وأبواب وفروع. ونخن في هذه الدراسة سنتتع ما في هذا الكتاب من روعة البيان، مهتدين بآراء العسكري وأحكامه النقدية، ونظر اته البلاغية، مكتفين على تلمس الجانب الجمالي فيه، وفق الدراسات الجممالية الحديية الي ظهر ت في الدراسات النقدية المعاصرة، سائلين المولى القدير بكنه وورمه التوفيق و السداد، وأن يفتح لنا من فتو حاته إنه الفتاح العليم .

تتجلى مشكلة البحث في رغبيت في الحصول على الإجابة على التساؤلات التالية: - ما عناصر البديع التي تتجلى كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري؟ - إلى أي مدى توافقت هذا العناصر مع الدراسات النقدية الحديثة فيما يخص جماليات النص
الأدب؟؟

## أهداف البحث :

1-إدراك عناصر البديعية اليّ تتشكل من خلالما الجمالية في أبواب البديع في كتاب

> الصناعتين.

ץ- الوقوف على آراء أبي هلال العسكري فيما يخص النقد والبلاغة من خلال كتابه الصناعتين
r- التعرف على جهود علمائنا الأوائل النقدية والبلاغية. .ما يتماشى مع المفاهيم الحديثة التي عرفت في النقد الحديث .

الدراسات السابقة :
من خلال البحث والتقليب في جوانب الموضوع فقد عثرت على عدد من الدراسات القر يبة من بعال البحث الذي أدرسه، وإن افترقت عنه في كثير من النواحي إلا أذا تتوازي مع هذه الدراسة، ومن تلك الدراسات والأبحاث :

1- صناعة الشعر عند قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري في كتابيهما " نقد الشعر و كتاب الصناعتين " للباحث اليمين عوض أحمد العققمي، بكث مقدم لنيل درجة الماجستير من جامعة عدن في اليمن. وقد تطرق الباحث إلى مفهوم صناعة الشعر وأدواته من خلال مقارنته بين الكتايين. وهي دراسة تفيد في التعرف على أو جهه الخلاف بين قدامة وأبي هلال العسكري في هذه الناحية موضوع البحث .

个- منهج أبي هلال العسكري في كتابه جمهرة الأمثال عممد رضا كاظم العامري : تحدث الكاتب في هذا البحث عن منهج العسكري في كتابه الأمثال، وتطرق إلى موقف العسكري من الشواهد، كالاستشهاد بالقر آن والحديث النبوي الشريف ، والنثر والشعر ، أما المور الآخر من هذه الدراسة فتدور حول الأصول اللغوية وتحدث عن السماع علاع والقياس والعلة والإجماع والنقل ، وهي دراسة لغوية، ولكنه تفيدني في التعرف على منهر منج أبي هلال العسكري من الناحية اللغوية. r- قضايا الأسلوب والبلاغة عند العسكري في كتاب الصناعتين : إعداد الطالب فائز مد الله الذنبيار، إشر اف الدكتور زهير المنصور استكمالا لمتطلبات الخصول على درجة الدكتوراه
 حديثة تعتمد على الابتحاهات الأسلو بية في معظمها، حيث تطرق لمفهوم الشعر ية، المبدع ع والمتلقي والتناص، وأما في فصل قضايا البلاغة فقد تطرق لبنية الصورة في كتاب
 وهي دراسة ختتلف كما هو واضح عن دراستنا، كون دراستنا تتطرق لأبواب البلاغة لاسيما الظواهر البديعية من كتاب الصناعتين ولكن من الناحية الجمالية الفنية، على حسب المفهوم الحديث للدراسة الجمالية .

اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي لإيضاح المعن وإبرازه ، وتحليل الشو اهد الواردة، والمنهج الوصفي اعتمدت فيه على وصف الظاهرة الجمالية وإرجاع كل إلى أصوله . هيكل البحث :

يكتوي هذا البحث على تمهيد و أربعة فصول، وينطوي تحت كل فصل مباحث، وتحت كل مبحث عدد من المطالب تليق بالمادة المعروضة، حيث تكلمت في التمهيد عن الدراسات الجمالية وطبيعتها في النقد الحديث ، الغربي والعربي، كون الدراسة الجممالية حديثة نشأت في النقد الغربي الحديث، وأصداء تلك الدراسة في النقد العربي، ثم تطرقت للحديث عن أبي

هلال العسكري مؤلف كتاب الصناعتين موضوع الدراسة، من حيث حياته ومكانته العلمية والأدبية وظروف تأليفه للكتاب. أما الفصل الأول فقد تحدثت في عن التكرار، وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول التكرار النمطي ويشمل المطلب الأول : الحريف والذي
 والالتز ام، والتشطير والترصيع، والتسميط . أما المطلب الثاني فهو التكرار اللفظي، ويشمل تكرار اللفظة بتمامها وتكرار اللفظ مع اختلاف قليل في المعن ويشمل التطريز، وتكرار اللفظ صوتا مع تغيير في الدلالة وتشمل المشاكلة .

المبحث الثاني : التكرار الفي، ويشمل الجناس، ويكون يف الشعر والنثر، والسحع والازدواج وهو خاص بالنثر .

الفصل الثاني : وتحدثت فيه التوازن، ويقصد به أن تكون الكلمات أو الكلمتين على وزن واحد من الناحية الصرفية . ويشمل مبحثين : توازن جزئي وسندرس فيه المماثلة . المبحث الثاين توازن كلي ويدخل فيه حسن التقسيم .

الفصل الثالث : وتحدثت فيه عن التخالف، و قد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : المبحث الأول : وفيه تحدثت عن التخالف على مستوى اللفظ، ويشمل الطباق . المبحث الثاين : وفيه تحدثت عن التخالف على مستوى التر كيب، ويشمل المقابلة وغيرها من الظواهر البديعية اليخ فيه دلالة التخالف .

الفصل الرابع : وفيه تحدث عن جماليات الصورة : وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول وتحدثت فيه عن الصورة الجزئية كالتشبيه، والاستعارة، والباز، والكناية . المبحث الثاني : وتحدث فيه عن موضوعات الصورة على مستوى الصوت واللون والحر كة .

## تقسيمات الرسالة :

التمهيد ويشمل :

- الدراسات الجمالية في الأدب الغربي والعربي. - أبو هلال العسكري و كتابه الصناعتين . الفصل الأول : التكرار ، ويشمل المباحث التالية : المبحث الأول : التكرار النمطي . المبحث الثاني : التكرار الفني .

الفصل الثاني :التوازن والتوازي ، ويشمل المباحث التالية :
المبحث الأول : التوازن .

المبحث الثاني : التوازي .
الفصل الثالث : التخالف ، ويشمل المباحث التالية :
. المبحث الأول : التخالف على مستوى اللفظ
المبحث الثاني : التخالف على مستوى التر كيب .
الفصل الرابع : جماليات الصورة ، ويشمل المباحث التالية :
المبحث الأول : الصورة الجزئية .
المبحث الثاني : الصورة الكلية .

وضحت في فاية البحث النتيجة اليت توصلت إليها من خلال هذا البحث. كما تطرقت لذكر عدد من المصادر والمراجع اليت اعتمدت عليها في إخراج هذه الدراسة ومن هذا المصادر والمراجع

ما يتعلق بالموروث البلاغي والنقد العربي ، ومنها ما يتعلق بالنقد الأدبي العربي الحديث ، ومنها ما يتعلق بفلسفة الجمال كون هذا الفن عرف في الدراسات النقدية الحديثة .

وأسأل الله التوفيق والسداد إنه جواد رحيم .

أولا :الدراسات الجمالية في الأدب الغربي والأدب العربي
1- الدراسات الجمالية في الأدب الغربي

مصطلح الجمالية مصطلح نشأ في الغرب في الدراسات الفلسفية والأدبية، وهو شديد الارتباط بالنقد الأدبي، ويشير معناه كما ورد في موسوعة لالاند الفلسفية أن (ESTAHTETHIQUE) (1) جماليات علم موضوعه الحكم التقويمي الذي ينطبق على التفريق بين الجمميل والبشع "(1). وعرفت في الفن والأدب مصطلحات تقوم بدور الجممالية من مثل الاستطيقيا، وهي تعود إلى
 وذلك في كتابه (تأملات فلسفية في موضوعات تتعلق بالشعر ) وقد قصد بو بحارتن إلى ربط تقويم الفنون بالمعرفة الحسية، وهي معرفة وسط بين الإحساس الخض وهو غامض، و بين المعرفة الكاملة من حيث إنه يهتم بالأشكال الفنية أولى من أن يهتم .مضموها"(؟).

وقد ارتبطت تعريفات علم الجممال عند الفلاسفة الغر بيين بالإدراك الحسي ، فقد "عرف اشبورنج علم الجمال بأنه: (نظرية المعرفة الحسية بما هو جميل ) و عرفه ابرهرد ( بأنه علم بقواعد كمال المعرفة الحسية ) وعرفه اشنيدر :بأنه المعرفة الحسية لما هو جميل، وقال إن الفنون هي عرض البممال الحسي، و اقترح آشينت أن يسمى هذا العلم علم فن الشعور "(٪)".
(-آندريه لالاند ،موسوعة لالاندالفلسفية،تعريب خليل أحمد خليل،طץ ( بيروت-باريس: منشورات عويدات ، . . . Yم) ryv6

$$
\begin{aligned}
& \text { 「- }
\end{aligned}
$$

والجمال في الشكل الفي يتطلب الانتظام والانسجام والتناسب في إيقاعه ومظهره، وقد لو حظ ذلك في الفلسفات القديمة، وتعددت بالتالي تعريفات الفلاسفة ونظرياكمّ."فأفالاطون وأرسطو يتفقان على أن الأساس ابلجمالي يكمن في الإيقاع، وفي العناصر التي يشملها نظامه، أي الوحدة والتعدد التي تتجلى في الانسجام والسيمتر ية والتناسب(1) .

وحين نأتي إلى تلمس مواطن الجممال في العمل الفيّ، وإدراكها والكشف عنها وتحليلها نرى أن العناصر اليت تدخل في التر كيب الفي هما ( المادة والشكل ) " أما المادة فتدل على قو الب البناء الحسية اليت يتر كب منها العمل - من أصوات وألوان و ألفاظ الخ ويف العمل ترتب هذه القوالب وتنظم على نيو معين هو الشكل "(؟).. ولنعرف ما إذا كانت المادة مهمة و حيوية لابد من أن تمر ب(بترب بجالية) كما يرى جيروم ستولنتيز حيث يقول : " لا يمكن معرفة ما إذا كانت المادة حيوية ومعبرة إلا بتجربة جمالية وتحليل للعمل الذي تظهر فيه. فقد تكون الألفاظ مأخحوذة على حده نمطية جوفاء "ولكنها تصبح حافلة بالحرارة والإثارة عندما تقع داخل القصيدة كاملة"(؟). في حقيقة الأمر أن الابتاه الجمالي في الدراسات الغربية قد انطوى تحت مدارس أدبية ونقدية وفنية، تنطلق من مفهوم النقاد ورؤيتهم للفن والجمال فقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ثلاثة تيارات جمالية في الفن والأدب، وهي التيار البرناسي، والفن للفن، والرمزية "(\&). وقد ظهرت هذه التيارات الثالثة " ين فرنسا كرد فعل للرومانتيكية اليت أسرفت في استخدام الأدب، وبخاصة الشعر، كو سيلة للتعبير عن المشاعر الشخصية والعواطف الخاصة " (®) . و حين نتترب من الرمزية وعلاقتها بالدراسة ابلممالية، نرى بوضح دورها الفاعل في ذلك عند "رائد الرمزية الشاعر المقل الرائع " استيفان ما لرميه " وتبعه في ذلك تلميذه الكبير "بول فاليري " والرمزية عندهما ترمي




$$
r r \cdot(T \cdot \cdot V
$$

「- جيروم ستولنتيز ، مر جع سابق ص • rr
*


إلى الإيحاء بدلا من الإفصاح والتلميح بدلا من العرض، وسبيلهما إلى ذلك هو الموسيقى التي تنبعث من جرس الأصوات وانسجاماهحا ومو سيقى التر كيب، مع فطنة دقيقة إلى وقع العناصر الموسيقية المختلفة وارتباطها بالمعاني المتباينة "(1). و كذا مدر سة الفن للفن التي كان رائدها "توفييلجوتييه "لقد قال أنصار هذا المذهب إن الشعر فن جميل، ولذلك أن يكون غاية في ذاته، فلا يستخدم كوسيلة للتعبير عن المشاعر الخاصة، بل يعمل خلنق صور و أخيلة وإحساسات جميلة في ذاتها" (؟)

فمن خلال ما سبق نرى اهتمام الدراسات الجمالية يف الغرب بالشكل و القالب والبنية، على انتالاف المدارس والمذاهب اليت تعيز بالشأن الجمالي، وهذا ما يمعلها شديدة الصلة بالدراسات الأسلو بية الحديثة،"فالدراسات الأسلوبية تحتل مكانة متميزة في الدراسات النقدية المعاصرة، ويقوم كثير من هذه الدراسات على تحليل الأعمال الأدبية واكتشاف قيمتها الجمالية والفنية انطالاقا من شكلها اللغوي"(؟). وعلى رغم من مناداة الأسلوبيين بالتفريق التام بين الدراسات الأسلوبية والدراسات الأدبية الأخرى المهتمة بالنص الأدبي، إلا أنه وجد من الأسلوبيين من لا يقبل مثل هذه التفريقات "فكرسو - وهو تلميذ بالي مؤ سس الأسلوبية في فرنسا- ينبه إلى أن التأثير الجممالي كثيرا ما يراعي الاستعمالات العادية للغة، ما دام الغرض من هذه الاستعمالات دائما هو استمالة السامع إلى ما يقوله المتكلم، وأن القصد ينبغي أن يكون سببا لتفضيل النصوص الأدبية على غيرها وليس العكس"(\&) فهناك استخلدام أدبي جمالي لعلم الأساليب يقصره على دراسة عمل في أو بجموعة أعمال توصف من حيث وظيفتها ومغز اها الجمالي(0)
' - محمد مندور ، مرجع سابق ص IT
「- المرجع السابق ،ص0


 r६o

## الدراسات الجمالية في الأدب العربي :

لقد اهتمت كتب النقد الأدبي العربي بإبر از الجوانب الجمالية في النص، ووضع أسس يمكن الحكم من خلالما على النص الأدبي بالجمال والقبح، الجمال والاستحسان في حالة استيفائها لتلك الأسس، والاستقباح في حالة سواه، وهي أحكام عادة ما تكون مصحوبة بالتعليل "فقد استعمل النقاد العرب ألفاظ الجمال للتعبير عن الأحكام النقدية"(').ويككنا ملاحظة حرص النقاد العرب على الجمال وتلمس عناصره من خلال القضايا النقدية والفكرية التي أثاروها ، و اليت دخلوها من بوابة الأدب، حيث استخلصوا عناصر الجمال في ذلك الأدب من خلال نقدهم "(ケ). فقد بذل العلماء جهودا كبيرة في تقنين القواعد وتأصيلها من خلال البلاغة، إلى أن وصلت البلاغة العر بية إلى شكلها المعروف الذي ييين كل فن من فنوفا عن جمالية أدبية خاصة "فالبلاغة

بجث في الوسائل ، ورسم للأصول والقواعد اليت يصبح هـا الكالام جدير ا أن ينعت بالحسن ويوصف بالجمال"(N).

كما أنه استقر في البلاغة العر بية على أن وظيفة البديع هي ( التحسين ) و"أن هذا التحسين يكون في اللفظ كما يكون في المعن"(8)، هذا التحسين ييين من جماليات النص الشكلية " فالبديع أصبح وسيلة تعبيرية من الطراز الأول، حيث يمعل المفارقة الحسية أو المعنوية لغة أصلية، كما يمعل من الإيقاع التكراري طرازا يرتبط بالواقع مصدرا أو مرجعا، وهو بذلك عملية تنظيم للعناصر التعبيرية حيث يخلع عليها طابعا زمنيا ومكانيا في آن ولذلك يكتاج الطبع إلى حرفية وخبرة بأساليب الإيقاع والتناسب، وإدراك الأداة التعبيرية في نقل بخر بة الشاعر"(م).

$$
\begin{aligned}
& \text { lviv(r...r }
\end{aligned}
$$

" ص:




إن الفعالية الإيقاعية للظو اهر (البديعية) "ليست بسيطة أو عرضية، بل هي ركن هام في بناء العمل الفين ،بوصفه كال متكاملا"(1) . ومن هنا نرى اهتمام النقاد العرب ينصب على دراستى استها

والاعتناء هـا منذ أن اكتشف ابن المعتز هذا اللون ابلمميل ،ذلك لأفا "تقوم أساسا على نظم إيقاعية تتمثل في عناصر يمكن أن تنضوي تحت مبدأي التشابه والاختلاف، أو الو حدة والتنوع ،
 والتوازي و حسن اختيار الألفاظ اليت تعبر عن المعاني.

ويظهر لنا الإمام عبد القاهر الجر جاني احتفاله بالجمالية مععناها العصري وإن كان لم يشر إلى
ذلك صر احة فهو يقول :"و لم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قال العلماء في معن الفصاحة والبلاغة والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات ، وتفسير المراد هـا ،فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء، والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبئ ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخر ج، و كما يفتح لك الطريق إلى المطلوب فتسلكه، وتوضع لك القاعدة تبنى عليها، ووجدت وت المعول على ههنا نظما وترتيبا، وتأليفا وتر كيبا، وصياغة وتصويرا، و نسجا وتحبيرا "(). و كما قدم الإمام عبد القاهر كشوفا في البالغة عامة وأتى بنظرية النظم فإنه" قد قدم كشوفا في طبيعة التشبيه ووظيفته لم ينتبه لما البلاغيون إلا حين قام آي.إ. ريتشارد ببحوثه النفسية في علم الجمال؛ وأول كشوف الجر جاني أنه رأى في التشبيه دلالة فنية تقوي المعن البرد الذي يتكلم عن الشاعر بأن ينقله من العقل إلى الإحساس، ومن الفكر إلى الحدس"(\&). وثاي كشوفه تفضيله للمعىن البعيد على المعنى القريب لأن هذا الابتعاد يوفر للعقل لذة البحث(0). وثالث هذه الكشوف أنه عقد التشبيه بين طرفين متباينين متنافرين، فخالف بذلك جميع النقاد قبله واقترب من مغهوم






السر يالية في الاخر اف"(1)؛ ولذلك يقول ابلر جاني:"واعلم أن مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيئات اليت تقع على الحر كات"(؟).

و الفنية عند الجاحظ يبدو مظهرها "في الإجادة في القوالب والأشكال اليت تحتوي المعاني وتبرزها، فقد ذكر إقامة الوزن، وسهولة الألفاظ، حتى لا يكد اللسان، ويثقل على الأسماع، وذكر جودة السبك، وهي حسن تأليف الكالام ونظمه، واتساق التر كيب في داخل العبارة"(٪). فالأوزان والألفاظ والجمل المركبة، هي أشكال وقوالب للفن الشعري، التي تظهر جوانبه الجمالية . و كذلك تظهر الجممالية يف اعتناء النقاد العرب بما يسمى بعمود الشعر حفاظا على النسق العربي وعدم الخروج على الذو ق العربي القديم، فقد "استطاع القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني أن يكشف نظرية العرب في الشعر بطريقة مختصرة تكاد أن تشبه معادلة جبرة وبتمع العناصر
التكوينية والجممالية والإنتاجية"(؟).

فمن العناصر الجمالية في عمود الشعر ( الإصابة في الوصف) والوصف "عاكاة وتثثيل لفظي للشيء الموصوف بإير اد أكثر معانيه وعرض معظم وجوهه"(م). و( المقاربة في التشبيه ) والتشبيه "لمح صلة بين أمرين أو متخيليين في النفس، مع تداخل يبجل السامع يحس .بما أحس المتكلم"(٪). وهذه هي الجمالية اليت بتعل المتلقي يدرك ويحس باللذة الجمالية في النص الأدبي .

من خلال ما سبق نستنتج أن كتب النقد والبالغة القديمة حافلة بالعديد من الأحكام النقدية اليت يمكن أن نعتبرها أحكاما جمالية . ولكنها جزئية في بجملها لا تشكل نظرية، ولا تكون تيارا مثل ما هو في المدارس الأدبية الغربية .

> '- المرجع سابق نفسه صץ 「




-     - المرجع السابق ص .

「 - المرجع السابق نغسه .

## ثانيا : أبو هلال العسكري وكتابه "الصناعين"

## 1- التعريف بألي هلال العسكري :

المه : الهسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يميى بن مهران (1)






 وهو يقصد بالعسكريين (أبو أمهد العسكري وأبو هلال العسكري ) .

تلمذته وصفاته :
ذكر ت الصادر أنه تتلمذ إلم خاله أي أمهد العسكري، قال ياقوت المهوي :"وهو تلموية ألما أبي


' - السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية ،صيداء- بيروت 0.7/1 (pr...r.r
 ؛ *

*     - أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين،تقيق علي محمد البجاوي وعحمد أبو الفضل، ط( القاهرة : دار إحياء الكتب


الصولي قال：حدثنا القاسم بن إسماعيل الخ．．（（1）و كثيرا ما يبدأ السند بقوله هذا ، وقد تتخذ صيغة السند قوله أخبرنا فقد مثل قوله：＂أخبرنا（كا وهو يقصد أبا

كما تتلمذ له علماء آخرون فقد قال عنه الصفدي ：＂ومُن روى عنه أبو سعد السمان الحافظ بالري ، وأبو الغنائم بن مماد المقرئ إملاء＂（٪）．
＂و كان الغالب عليه الأدب والشعر ويعرف الفقه أيضا＂（8）، وقال عنه السيوطي ：＂و كان موصوفا بالعلم والفقه ، والغالب عليه الأدب والشعر＂（0）．．ويظهر أن له اهتماما بتفسير كتاب الله تعالى فقد ذكرت العديد من المصادر أن له مؤلفا ضخما في التفسير وهو＂الخاسن في تغسير القر آن في همسة بملدات＂（7）．

أما عن صفاته ：فهي صفات أهل العلم الملتزمين بالور ع والتقوى والزهد، و＂كان يتبزز احترازا من الطمع والدناءة＂（＇）أي أنه يظهر بالمظهر الحسن، حتى لا يظن الناس أن به حاجة وفاقة ．

## مؤلفاته ：

ترك العديد من الكتب المهمة في نواحي الفكر، وإن كان اختصاصه هو السائد فيها، فقد ذكرت العديد من المصادر و منها السيوطي في（بغية الوعاة ）عددا من مصنفاته منها ：

كتاب صناعيت النظم والنثر، والتلخيص في اللغة، وجمهرة الأمثال، وشر ح الحماسة، ومن احتكم من الخلفاء إلى القضاة، ولحن الخاصة، والأوائل، ونوادر الواحد والجمع، وتفسير القرآن، والدرهم

$$
\begin{aligned}
& \text { '- أبو هلال العسكري ، مرجع سابق صY } \\
& \text { 「"المرجع السابق ص"ا }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { "-المرجع السابق نسنه }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「 }
\end{aligned}
$$

والدينار، رِسَاكَة فِي الْعُزْلَة والاستئناس بالوحدة، وديوان شعر (1). وقد حقق الدراسون عددا مهما من هذه الكتب (r) .

لم تحدد المصادر بالضبط تاريخ وفاته، إلا أفمم يرجحون أن تكون سنة 90بهجرية هي السنة اليت توين فيها، ولذلك ينتل السيوطي عن ياقوت الحموي قوله : "و لم يلغني شيء في وفاته ، إلا

فر غ من إملاء "الأوائل " يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة ثمس وتسعين وثلاثثائة

## Y- التعريف بكتاب الصناعتين:

كتاب الصناعتين هو أحد الكتب المهمة في البلاغة العر بية، حيث يعتبر من المصادر المهمة اليت
ينهل منها علوم البلاغة والنقد العربي، وهو يمثل مرحلة (تحول النقد إلى بلاغة ) (\&) وذلك أن أن أبا هلال كان ملما بعلوم من سبقه من النقاد والعلماء ولذا فهو متأثر بـم وينقل عنهم كثيرا في كتابه

حين نأتي إلى منهج العسكري نرى أنه "لا يختلف عن منهج البلاغيين الذين أتوا بعده"(م) وذلك من خلال تقسيم الكتاب والبوانب الي تطرق لما . حيث نراه يـ مقدمة كتابه تناول فضل البلاغة، مشيرا إلى كوها متعلقة بكتاب اللهُ تعالى وشرف العلم من شرف المعلوم كما هـا هو واضح
' ' السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ثتيق عمد أبو الفضل إبر اهيم ( المكتبة الصصرية صيدا - ييروت 0.9/1) (pr..r.


 -0.v/l (pror.
º- بحد عمد الباكير البرازي ، في النقد القديع ( مؤسسة الرسالة -9AV (م) -ص Por

عند أهل العلم، ولذا نراه يقول ：＂اعلم علمك اللّ الخير، ودلك عليه، وقيضه لك؛، وجعلك من أهله＂（（）وهو يستهل كتابه بالدعاء للقارئ ولطالب العلم على غرار السلف في مؤلفاتمه وذلك بغرض تببيب القارئ للكتاب ．ثم يقول عن فضل البالاغة ：＂إن أحق العلوم بالتعلم، وأو لاها
 كتاب الله تعالى، الناطق بالحق، المادئ إلى سبيل الرشد، المدلول به على صدق المد الر سالمالة وصحة النبوة، اليت رفعت أعلام الحق، و أقامت منار الدين، وأزالت شبه الكفر ببراهينها، وهتكت حجب الشك بيقينها＂（؟）．فالفصاحة مدخل إلى معرفة كتاب اللّ تعالى، و الجهل بالبلاغة والفصاحة تؤدي إلى الجهل بإعجاز القر آن الكريم من جهة ما خصه اللّ تعالى به من حسن التأليف، وبراعة التر كيب، وما شحنه به من الإيماز البديع، والاختصار اللطيف، وضمنه من الحلاوة، وجلله من رونق الطالاوة، مع سهولة كلمه وجز التها، وعذو بتها وساستها، إلى غير ذلك عاسنه اليت عجز الخلق عنها ، وتحيرت عقولمم فيها＂（＂）．

فنلمس في هذه المقدمة غاية دينية يضعها العسكري في أهمية دراسة البلاغة والفصاحة، فهو＂حين يرشدنا إلى الانتهال من معين البلاغة يروم هدفين ：أحدهما ديني والآخر أدبي＂（8）．كما
 الألفاظ من سواها، ولذا نراه يقول：＂ولمذا العلم فضائل مشهورة و مناقب معروفة، منها أن صاحب العر بية إذا أخل بطلبه، وفرط في التماسه، ففاته فضيلته، وعلقت به رذيلة فوته، عفى على جميع عاسنه، وعمى سائر فضائله، لأنه إذا لم يفرق بين كالام جيد وآخر درئ، ولفظ حسن وآخر قبيح، وشعر نادر وآخر بارد، بان جهله، وظهر نتصه＂（م）．
＇أ أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتين ،تُقيق علي عمد البجاوي و عمد أبو الفضل إبراهيم ،طا（القاهرة ：دار إحياء

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「 المصدر السابق نفسه . } \\
& \text {. }{ }^{\text {r - المصدر السابر السابق }}
\end{aligned}
$$





وقد جعل الكتاب في عشرة أبواب تناول فيها معظم أبواب البلاغة، ابتدأها بالحديث عن البلاغة والفصاحة من حيث أصلهما، وتمييز الكالام جيده من رديئه والبيان عن حسن السبك، وتطرق إلى الإيجاز والإطناب و التشبيه، والسجع والازدواج، أما الباب التاسع فقد خصه للبديع بأنواعه التي أوصلها＂إلى خمسة وثلاثين＂（1）．أما الباب الأخير في ذكر مقاطع الكالام ومبادئه ．＂وقد اتسم منهج أبي هلال بالدقة، والفصل الموضوعي بين المباحث المختلفة، فكل المباحث النقدية والبالغية التي تناولما ذكر حدودها وشرح وجوهها وضرب الأمثلة في كل نوع منها وفسر ما جاء عن العلماء في شأها＂（؟）

## أسلوبه ：

نرى العسكري في كتابه هذا يميل إلى الأسلوب السهل فهو＂يفضل مع الجاحظ الأسلوب
السهل

الذي يبمع العذوبة والجز الة، والسهولة والرصانة مع السلاسة والصناعة، واشتمل على الرونق و الطا（وة، وسلم من حيف التأليف وبعد عن سماجة التر كيب، فالنفس تقبل اللطيف، وتنبو عن الغليظ ．．＂（گ）فقد＂أخذ أبو هالل من النقاد الأدباء ونفر من مذهب الكالاميين، وفضل ابن المعتز ومن اعتمد آراءه على قدامة عندما تعارضوا＂（\＆）．و يالاحظ محمد زغلول أن＂في كلامه تشاها واضحا مع كالام الجاحظ وابن قتيبة في مشكل القر آن، والرماني في النكت＂（®）． وهو قد قرر ذلك في كتابه حين قال：＂وليس الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين،وإنما قصدت فيه مقصد صناع الكالام من الشعر اء والكتاب＂（）．فمنهج العسكري منهج

ON1، ،＇ T 「 「
 を ¢ ¢
 ＇


منهج تقريري،ويتضح ذلك فيُ التقاسيم والتعاريف التي اعتمد عليها "ومن أخصص وسائل هنا
 قدامة بن جعفر وبعث له وذلك لاعتماده على التقرير والغاية التعليمة (").

ولعل أهم ما يمتاز به مذا الكتاب، إكثار أبي هلال العسكري في با باب الشواهد من من الشاهد

 في توجيه دراساته لفن القول، وهو المثل الأعلى للفن الباغئي عنده"(5).
 عن ذو ق رفيع لذا الكاتب، وقدرة فنية بارعة يُ اختيار النصوص، بل ويٌ إنشائثها .


 مقنع و لم يسبقي إلى تنسير هذه الأبواب وشر ح وجوهها أحد"(م) .



'-








هي عند الجاحظ＂تعود إلم شكله الخارجي＂（（）．ومن غير شك أن أبا هلال العسكري كان ملما
 ＂فهو مثلا متأثر بابن قتيبة في＂تييز الكلام＂（؟）．كما أنه＂يأخذ عن الآمدي أمثلة كثيرة لما أخطأ فيه أبو تمام＂（艹）．

وعلى الرغم من أهمية الكتاب ومكانته في البلاغة والنقد الأدبي، إلا أنه قد لاقى انتقادا من عدد من النقاد، وصفه بعض النقاد بالاهتمام بالصنعة والتكلف إلى درجة إماتة الأدب（غ）، بالإضافة
 تغض من شأن الكتاب، لما حواه من مادة علمية وبالاغية دسمة تشكل نواة للتنوق البلاغي والف
「－العسكري ،أبو هلال، مصدر سابق صه
「



## النكرار في الظواهر البديعية

المجث الأول :النكرار
الطلب الأول : النكرار النمطي الحرفي
يككننا ملاحظة تشكيل التكرار النمطي في الحروف في كتاب الصناءتين لأيي هلالل العسكري من
خلال نطين من التكرار هما :
ا-النكرار الرأسي: وهو يتمثل في تكرار حرف الروي، "وهو النبرة أو النغمة اليّ ينتهي بِا
البيت، وتبن عليها القصيدة فيقال الممزية للقصيدة الين رويها المهزة ، والبائئة للقصيدة اليّ رويها
الباء"() البي)



 (T)"0.0


 $r \leqslant V \rho(p \mid 991$
「 「 - حسين عبد الجليل يوسف ، موسيقى الشعر العربي دراسة فنية عروضية-ص
 09

التكرار . فالقافية إذن هي :"المقاطع الصوتية اليّ تكون أواخر أيبات القصيدة، وهي المقاطع الـــيت يلزم تكرار ها فُ كل بيت"(').



 نعوت القافية: "أن تكون عذبة الخرف سلسة المخرج ج(").






 معه" (1). وهو بذلك يشير إلى ظاهرة التكرار اليت تشهدها القوايف على صعيد الهرف .


 " - التنوخي ، المصدر السابق صغ 9

$$
\text { 「- عبد العز يز عتيق ، مر جع سابق ص } 10
$$




 الرأسي للحرف سنقتصر على بعض منها، مما يمكن أن يلاحظ الباحث من خلالها أبعاد التكــــــار الحريف الرأسي المتمثل في تكرار حرف الروي لري

أ-التكرار في القوافي المطلقة: وهو كثير جدا في الكتاب إذ أغلب الشواهد الشعرية من هـــذا اللون، وسنكتفي ببعض الحروف اليت لما وقع ونغم موسيقي ومن ذلك على سبيل المثال :
1-تكرار حرف الميم، وهو "حرف بههور "(1)، قال جرير ():

طرقتكَ صائدةُ القلوبِ وليسَ ذا وقتَ الز يارةِ فارجعي بسلامِ بَري السو الَّعلى أغرِّ كأنّهُ بردٌ تحدّرَ مِن متونِ غـِمامِ

فحين نرى في أواخر هذه الأبيات، نرى بوضوح تكرار حرف الميم المكسور وهو حرف شفوي بجهر، بل أحدث وقعا موسيقيا متناغما في هذه القافية المطلقة. أيضا تعلق الميم بالغنة لا يخنــى وقد أشار إلى ذلك ابن جي حيث قال : ( غير أن الميم والنون من جملة البمهور قد يعتمد لمما في
الفم والخيشوم، فتصير فيها غنة)(") .

ץ- ت تكرار حرف الباء : و هو حرف شفوي أيضا، وحين ننظر إلى صفاته نراه فيه عدة صفات
 فيه"()، هل أضافت هذه الصفات شيئا إلى القصيدة ؟ لنتلمس ذلك خلال من قول أي نواس (7):


「- ينظر :ابن جيني سر صناعة الإعراب ص.





ما هوى إلا له سبب يبتدي منه و ينشعبٌ فتنت قبي محجبٌ برداء الحسن تنتقبٌ خليت والخسن تأخذه تنتقي منه و تنتخبٌ فانتقت منه طرائفه واستز ادت فضل ما هـبُ صار جدا ما مزحت به رب جد جره اللعبٌ

فنرى تكرار حرف الباء في الكلمات التالية (ينشعب / تنتقب / تنتخب / فـــب / اللعــب ) وتكرار هذا الحرف على طول القصيدة (بُ| بُ الخ ) يعطي القصيدة وقعا إيقاعيا نابتا من صفته، حيث بند هناك جهرا و شدة على مستوى صفة الحرف مما يعطي جر سا ووقعا يعكس فيهما تلك الصفة . إذن جمالية التكرار أوحت لنا بظلال أخرى تكتزها القصيدة على المستوى الموسيقي . بـ-تكرار حرف النون : جمع هذا الحرف عدة صفات على حسب ســـياقاته ففيــهـ الشـــــة، والتوسط. كما أنه يشترك مع الميم في الغنة كما أشار إلى ذلك ابن جين سابقا . لننظر في الشاهد التالي ولنتلمس الجمالية اليت أضافها تكرار هذا الحرف

قال تأبط شر|(1):
وإذا ما تر كت صاحي لثالة أو اثنين مثلينا فلا أبت آمنا

التكرار أتى في هذه المقطوعة على شكل ( نا ) والقافية مطلقة أطلقت العنان للصوت والوقــع المو سيقي، وبالتالي أتت نبرة الحرف و كأهنا تضيف لحنا جميالا للنص عامة .
६ -تكرار حرف الدال، وهو حرف بكهور وشديد قول أبي تمام (1):

[^1]> جار إليه اليين وصل خريدةٍ ماشت إليه الططل مشي الأكبدِ يا يوم شرد يوم لوي لهوه بصبابيت وأذل عز بجلدي يوم أفاض جوى أغاض تعزيا خاض الموى بري حجاه المزبدِ

 الأييات نلمس ذلك .

ه-تكرار حرف اللام، لنرى ذلك في قول الشنفرى(1) على سيليل المثال: أطيل مطال البوع حتي أميته رأضرب عنه القلب صفحا فيذهلُ ولولا اجتتاب العار لم يلف مشرب يعاث به إلا لدي و مأكلُ ولكن ننسا مُرةً ما تقيمين على الضيم إلا ريمها أتيولُ





7- تكرار حرف الضاد المشبعة بالفتح ، والذي أحدث لما إيقاعا جميلا ، قول البحتري (5) : أيه العاتبُ الني ليسَ يُرضى غْ هنيئًاً فلست أطمُمُ غمضا '- ينظر: شرح ديوان أبي تقام للخطيب التبريزي،قدم له راجي الأسمر، طا( بيروت :دار الكتاب العربي ،
 ص ب T بمن قصيدته المشهور رة الل(مية .


إنّ لي من هواك, وجدا قد استهــ (م) ــــــلك نومي ومضججا قد أقضا

وهكذا تمضي القصيدة نرى تكرار حرف الضاد في（غمضا،أقضى، تقضى، يقضــى، قرضــــا،

 حر كة الروي الذي هو الضاد، أضاف وقعا موسيقيا خفيفا ولكنه ملفت ورائع．

## ب－النكرار في القوافي المقيدة ：

ورد التكرار في القوافي المقيدة وهو يكون له وقع وجرس موسيقي لافت．ومُـــا ورد في كتـــاب الصناعتين من هذه القوافي المقيدة، نرى تكرار حرف الجيم＂（艹）： بين الحب على الجور فلو أنصف العاشق فيها لسمعْ ليس يستحسن في وصف الموى عاشق يعرف تأليف الحججْ

نلاحظ تكرار حرف الجيم الساكن هنا، فالجهر والشدة ماثلة في هذا الحرف علـــى هـــذا فـــإن التكرار يعطي جر سا موسيقيا كأنه يممل معه صدى الصوت المرتج، وهذا الصدى في الواقع أنـــهـ زاد من جمالية اللفظة للنظر إلم اللفظين（ سمج／حجج ）بخد ذلك بوضوح •
و كذلك نرى التكرار في القو افي المقيدة يتشكل في حرف الضاد("ّ) :

إن قلبي سُل من غير مرضْ ونؤ ادي من جوى الحب غَرِضْ
كجراب كان فيه جهنٌ دخل الفأر عليه وقرضْ
ناحظ تكرار حرف الضاد الساكن، فالقافية مقيدة بسكون حرف الروي، وحرف الضاد فيــهـ إطباق واستعلاء أضاف وقعا موسيقيا ميز اللقافية．

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「 ينظر : أبو هلال العسكري ، مصـر سابق ص٪ }
\end{aligned}
$$


 كان هذا اللون "مقياس في براعة الشعر العريي، لأنه يزيد وحدات الإيقاع الصوتية"(\$).

 ستيل المثال:
كقول كيّر عزة (T):

فقلتُ لها يا عزُّ كلُ مُميبيةٍ


 القصيدة.
r-النكرار الأفقي :ويتمثل التكرار الأفتي يف تكرار الخرف بطريقة أفقية في الجملة، وقد قامت
 الشعري ، ولعل من أمم الأبواب التيّ يُ كتاب الصناعتين ما يلي :
 العسكري نصلا خاص بالسجع، تناول فيه فيمته الفية وحكمه الشرعي ووجوههل(1). وحين ننظر

$$
\begin{aligned}
& \text { r.ap/r }
\end{aligned}
$$



 rarpe(0) $\{$ 个

 فاضح＂（؟）． وللنظر في قول الآخر ：＂نزلت بواد غير مُطور، وفناء غير معمور، ورجل غير مسرور، فأقم بندم، أو ارتحل بعدم＂（）

نلمح أولا تكرار حرف الراء（ مُطور／معمور／مسرور ）وهي مسبوقة بكرف المد الذي شـــكّل وقعا موسيقا متتابعا، في الجمل الأخرى نرى تكرار الميم بندم／بعدم ．ومثل قول البصير（ء：＂＂حت
 خلال تكرار حرف الحاء المشبعة بالفتحة، مما يمداث فيها نوعا من الــنغم الجمميــل ．＂فـــالكالام المو سيقي ذو النغم الموسيقي، يثير فينا انتباها عجيبا، وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها بجميا تلك السلسلة المتصلة الحلقات＂（®）． ץ－التصريع ：وعرفه القاضي التنوخي بقوله ：＂وأما التصريع فهو أن يغير صيغة العروض فيجعلها
 فكأن القصيدة لما بابان يمثل الشطر الأول مصراع الأول والثاني الثاين．وعده القزويني من أنواع السجع（＾）．ويقسمه ابن أبي الأصبع إلى قسمين ：عروضي، وبديعي، ويعرف التصريع العروضــــي

$$
\begin{aligned}
& \text { '-ينظر : أبو هلال العسكري مصدر سابقص. جr } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

©




بقوله：＂استواء عروض البيت في الوزن والإعراب والتقفية، والبديعي استواء آخر جزء في الصدر، وجزء آخر في العجز في الوزن والإعراب والتقفية＂（1）．

وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية؛ ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثـور ولذلك
وقع في أول الشعر، ور.عا صر ع الشاعر في غير الابتداء(؟).
ومثال التصريع العروضي قول امرئ القيس(") :

ومثل التصريع البديعي قوله :

أَلا إِنّين بالٍ على جملٍ بالٍ يقودُ بِنَا بالٍ وَيتبعُنا بال
نرى أن التصريع يأتي فيه تكرار الحرف في هاية شطر البيت الشعري؛ ولذلك قال ابن الأتير：＂اعلم أن التصريع في الشعر بمزلة السجع في الفصلين في الكالام المنثور＂（3）．وهو يضيف إلى القصــيـيدة طلاوةً وحسناً على حدِ تعبيرِ حازم القرطاجني ：＂فإن للتصريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعا من

 سيقوله الشاعر ويأتي به ．
「 「 أبو الحسن ابن رشيق القيرواي ، العمدة في محاسن الشعر ونقده ، تحيق عيي الدين عبد المميد（بيروت ：دار الجيل ） جاصع「「 ينظر ：ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشر حه عبد الرحمن المصطاوي ، طّ（ بيروت ：دار المعرفة ، ، ص0r



r-ا-الترصيع : وهو مأنحوذ من ترصيع العقد، وذلك أن يكون في أحد جابني العقد من الـــآلي


 في اليبت على سحع أو شبيه به أو من جنس واني






الشواهد الين اختارما العسكري يف هذا الباب، ومنها :
-قول امرئ القيس (8) :
سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا له حجبات مشرفات على الفال



لهنا الفرس. -وقال زهير (0) : كبداء مقبلة عجزاء مدبرة $\quad$ قوداء فيها إذا استعرضتها خضعُ

$$
\begin{aligned}
& \text { '- ابن الأير ، مصدر سابق ، ص صYV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 19 19 (م) ص7 }
\end{aligned}
$$

نرى تكرار حرف المهزة في (كبداء، وعجزاء، و قوداء) . ونرى تكـــرار التـــاء في ( مقبلـــة ، ومدبرة) وجدوى هذا التكرار تعود إلى أحداث الانتباه لدى المتلقي بسبب الإيقاع ع مراء
₹ - التشطير : وهو أن يقسم الشاعر بيته شطرين، ثم يصرع لكل شطر من الشطرين، ولكنه يأين بكل شطر غخالفا لقافية الآخر ليتميز من أخيه(1)، وهو مُا يتجلى فيه التكرار الحريف، فحين ننظــر إلى البيت التالي نرى ذلك بوضوح :
(r) موف على مهج، في يوم ذي رهج، كأنه أجل، يسعى إلى أمل

 يتوازن المصر اعان والجز آن، وتتعادل أقسامهمـا مع قيام كل واحد منها بنفسه، واســتغناءه عـــنـ صاحبه"("). وعلى ذلك فنظرة العسكرة تخالف البلاغيين في التشطير، فهو يعده من باب التــوازن بين الجمل، وعلى ذلك فإن التكرار الحرف لا يتحقق في التشطير عنده .

ه-التسميط: ويعرفه ابن حجة " هو أن يجعل الشاعر كل بيت يسمطه أربعة أقسام، ثلاثة منها
سجع واحد، بخلاف قافية البيت"(8). كقول مروان بن أبي حفصة():

نرى تكرار حرف الباء ثلاث مرات ـ هذا التكرار الذي يخلق موسيقى جميلة متناغمة، تنم عن مقدرة الشاعر، وتلفت المتلقي إلى المعنى الذي يقصد إليه .
' - ابن أبي الأصبع ، مرجع سابق ص^• •

「־ البيت لمسلم بن الوليد ، ينظر: شرح ديوان صريع الغوالين، تعقيق د. سامي الدهان ، ط٪( القاهرة ،دار المعارف ، )
 を



## التكرار اللفظي

التكرار اللفظي هو تكرار لفظتين أو أكثر في الشعر أو النثر، وهي تضيف جمالية إلى النص لما له من أثر في إحداث الإيقاع العام للنص، وحين نطالح كتاب الصناعتين تطالعنا بمموعة من أبواب البديع، التي تتجلى فيها ظاهرة التكرار اللفظي، وهي تتبلور في العناصر التالية: العنصر الأول : تكرار لفظة بتمامها : ويشمل مايلي:

1-العكس : وهو من الظواهر البديعية التي يتجلى فيها التكرار على مستوى الألفاظ والكلمات، وقد عرفه أبو هلال العسكري بقوله: "أن تعكس في الككام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته
 الجزأين، بينما ينظر البالايون الآخرون إلى العكس من جهة المعنى، وقد أشار إلى هذا في

 الأصبع يتعلق بعكس المعن. وحين ننظر في الشواهد التي ساقها العسكري في هذا الباب نرى التكرار يتحقق بين الكلمات بكل وضوح ومن ذلك :

فنرى تكرار كل من لغظيت (الحي / الميت )أتى بتكرار اللفظة بتمامها، وفائدة هذا التكرار أنه يحدث وقعا موسيقيا عند المتلقي تزيد من جمالية الجملة .
-أما في الشعر :قول عدي بن الرقاع"(1) : ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة لي جاعلا إحدى يدي وسادها

نرى تكرار لفظة وسادة مما يز يد المعن قوة وجمالا. حيث جاءت الكلمة في سياق عكس الكالام . W-رد الأعجاز على الصدور: وقد عرفه القزويي بقوله: "وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكر رين أو المتجانسين، أو الملحقين بمما في أول الفقرة، والآخر في آخرهانا، أما في الشعر أن يكون أحدهما في آخر البيت، والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني"(٪). بينما يسميه ابن رشيق (التصدير) وله فائدة في الكالام كونه"يكسب البيت الذي يكون فيه أكهة، ويكسوه رونقا وديباجة، ويز يده مائية وطلاوة"("). ولذلك نرى أبا هلال العسكري يشير إلى أهمية هذا الباب بقوله :"فأول ما ينبغي أن تعلمه أنك إذا قدمت ألفاظا تقتضي جوا ابا، فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ في الجواب ولا تنتقل عنها إلى غيرها مُا هو في معناها"(5). ولا شك أن النا الناظر في هذا اللون وشواهده النثرية والشعر ية، يرى بوضوح التكرار اللفظي الذي يتجلى فيه بأوضح صورِه، ولذلك يقسمه"البالغيون"() إلى عدة أقسام هي :
-ما يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النصف الأول، ولعل من الأمثلة على ذلك: قول عنترة(7) :فأجبتها أن المنية منهل لابد أن أسقى بذاك المنهل نرى تكرار ( منهل / المنهل ) فبالإضافة إلى الأتر الإيقاعي الذي أحدثه التكرار أضاف دلالة التو كيد، وأنه لا مناص من طعم المنية. المعنن نفسه نراه في المثال التالي :

$$
\begin{aligned}
& \text { 「- القزويني ، مصدر سابق صغ با }
\end{aligned}
$$




وقال جرير(1) :

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع
فتكر ار كلمة مربع، أو حى لنا بحجم التهديد الذي يممل في طياته التهكم من الفرزدق الذي(
زعم ) و كأن الشاعر يقول لمربع اطمئن .
-و منها ما يوافق أول كلمة منها آخر كلمة في النصف الأخير (Y) . و من الأمثلة عليه :

قول الشاعر (): سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الوغى بسريع

تكرار كلمة (سريع )ىفي الصدر والعجز يفهم منه تلك الهمة التي في غير موضعها. إذ موضع
السرعة إنما هي إلى داعي الوغى وليس ظلم أولي القربى وهضم حقوقهم
-منه ما يكون في حشو الكالام في فاصلته، ومن الأمثلة عليه :

التكرار هنا نلمسه في اللفظتين (يخزن / خز ان ) و الفائدة الدلالية من هذا التكرار في هذا البيت طابع الحكمة الذي بيمله.

التكرار في كلمة ( الرمل ) يضيف دلالة وهي التعلق بكذا المكان .
 بان الخليط فرامتين فودعو| أو كلما رفعوا رفعوا لبين بتزع ع


؛- ينظر :ديوان امرئ القيس ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ، طץ ( بيروت :دار المعرفة، قصيدة مطلعها : قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ أزمان º-ينظر: ديوان جرير(دار بيروت ) ص• •V من قصيدة مطلعها : عوجا علينا و اربعي ربة البغل ولا تقتليين، لا يكل لكم قتلي
وقال الحطئئة(1) : إذا نزلَ الشتاءُ بدارِ قومٍ جَنّب جارَ بيتهم الشتاءُ

نرى التكرار فِّ لظظة ( الشتاء )، حيث أعطى وقعا موسيقيا بتكرار هذه الكلمة ودلاليا يمكن فهمه من السياق الذي يوحي بالذم لأكِلِكا القوم . -ومنها ما يقع في حشو النصفين(") ؛ كقول النمر [بن تولب ](T) : يود الفت طول السلامة والغن فكيف ترى طول السا>مة تنعل تكرار لثظة (السلامة ) فيُ صدر البيت وعجزه يوحي بأميتها عند الإنسان وحرصه عليها .世-التطريز: نظرا لما يختلف فيه أبو هلال عن بقية الباليين فيّ هذا الباب، فيرى الباحث أن







$$
\begin{aligned}
& \text { تغاير) (5) . يمثل له ابن أبي الأصهع بقول ابن الرومي (0) : } \\
& \text { أمور كم بين خاقان عندي عجاب فِّ عجاب فِّ عجاب } \\
& \text { قرون في رؤوس في وجوه صاب فِّ صاب فِّ صاب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ’-نظر ديوان الحطيئة،اعتنى به هماوطماس، طץ( بيروت : دار المعرفة ، ، }
\end{aligned}
$$

 مطلعها: تأبد من أطلال جمرة مأسلُ وقد أقفرت منها شراءٌ فيذبلُ

؛- ابن أبي الأصبع ،مصدر سابقصع ابـ

(نرى تكرار لفظيت عجاب/ و صالاب ) في كل بيت وهو كما نرى تكرار يؤثر في الدلالة
من حيث تو كيدها ، إذا ما علمنا أن من ضمن الوظائف التي يؤديها التكرار التو كيد .
العنصر الثالي :تكرار اللفظ مع اختلاف قليل في المعن :

ا -السلب والإيجاب(1) : ويتكرر فيه اللفظ، ومن خلال الأمثلة اليت ساقها يمكن أن نلاحظ

## 


 على الآية بعدا موسيقيا من خلالل تاورج هذه الكلمة بصور ها المتاربة ودلالتها أيضا. ومن الشعر قول السموأل" () :

في هذا الييت نلمس ( قولمم / القول / نتول )، حيث هذه الكلمات الثلاث تأتي من ( قول ) فابلرس الصوتي للكلمة موجود وواضح


º الصصدر السابق نغسه

نرى تكرار ( الغنم ) في الصدر و (الغروم ) في العجز ، كل كلمة مكررة أضفت بعدا موسيقيا
 الأولى وهي أن من كُتِبَ عليه الحرمان سيظل هكذا .

ويذكر العسكري في تثيله لهذا الباب ما هو قريب للتطريز عند غيره من البالغيين من ناحية

$$
\begin{aligned}
& \text { تكرار كلمة أكثر من مرة، ويقول (1) : "ومن هذا النوع قول الشاعر : } \\
& \text { فلوني والمدامُ ولونُ ثوبي قريبٌ من قريبٍ من قريب }
\end{aligned}
$$

نرى تكرار كلمة ( قريب ) أكثر من مرة ما أحدث لما وقعا موسيقيا شيقا إضافة إلى اختلافها . ما ترمي له من معنى
وقوله أي المصنف : كأنّ الكأْسَ في يدهِ وفِيهِ عقيقٌ في عقيقٍ فيِ عقيقٍ

ץ-الرجوع: وهو أن يذكر شيئا ثم يرجع عنه، كقول القائل :"يس من العقل شيء، بلى بعقدار ما يوجب الحجة عليك". وقال آخر : "قليل العلم كثير، بل ليس من العلم قليل"(') . أما الشواهد من الشعر :

أليسَ قليلاً نظرة إن نظرقَا إليكَ و كالّ ليسَ منكَ قليلُ
نلمس من خلال هذا البيت تكرار كلمة ( قليل ) في الصدر والعجز . وتكمن جمالية التكرار في
 نرى أن الشاعر يرى أن النظرة قليلة أما في العجز ينفي هذه القلة كوها أتت من الخبوب، ولا وهذه جمالية دلالية أضافها التكرار عبر الرجوع كما أشار العسكري سابقا .
-وقال دريد بن الصمة ("):

عير الفوارس معروف بشكتّهِ كافٍ إذا لم يكن في كربه كافي

El ミا المصدر نفسه ، ص
「- الصدر السابق : ص09

وقد قتلت به عبسا وأخوتا حتى شفيت وهل قلبي به شافي

نرى من خلال الأمثلة السابقة تكرار الألفاظ تكرار صوتيا اقترن بالمعنى من خلال نقضه ولذلك"يلاحظ أن شرط اعتبار الرجوع من الأشكال الصوتية لا النحوية ولا الدلالية أن تعاد الكلمات بألفاظها، مما يبجعل القيم الصوتية وتكرارها هو الخاصية المميزة للتكوين اللغوي"(1). العنصر الثالث:تكرار اللفظ صوتا مع تغيير في الدلالة، وتشمل : 1-التعطف (Y) : ويعرفه أبو هلال العسكري بقوله:"هو أن تذكر اللفظ، ثم تكرره والمعنى غختلف"(艹). ويمثل عليه بقول الشماخ(ع) :

كادتْ تُساقطين والرحلَ إِذ نطقتْ حمامةٌ فدعتْ ساقاً على ساقِ نرى تكرار كلمة ( ساق / ساق ) فالجرس المو سيقي هنا واضح من هذا التكرار .
ومنه قول الأفوه الأودي(0) : وأقطعُ الموجلَ مُسْنَأَنساً بِهوجل عيرانة عنتريس

نرى تكرار الهوجل ومعناة خختلف إذ الأُولى .معىن الأَرْضِ البعيدة ، والثانية الناقة العظيمة(7) . والجرس الموسيقي يأتي هنا من تكرار هذه الكلمة في إطار الموسيقى الداخلية . أما وروده في



 ماذا يهيجك من ذكر ابنة الر|قي إذ لا تلا الـال على هم وإشفاق



القر آن الكريع ، فيقول أبو هلال (1) :" و م أجد منه شيئا في القر آن إلا قوله تعالى:


التكرار في كلمة (الساعة / ساعة ) والفرق بيّن وواضح يين الكلمتين من الناحية الدلالية.

Errre : المصدر السابق -
「

## المبحث الثاني التكرار الفني

الططلب الأول :الجناس
1-مفهوم الجناس عند البلاغيين:
تعد تقنية الجناس من التقنيات اليّ يتجلى فيها التكرار الفين بوضوح، فالجناس من الغسنات





 يقول (T):هو أشهر أوصافه، ومثل له بعدة أمثيله منها بيت النابنة(\$) :

 التحنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معييهما من العقل موقعا ميلدا،
و لم يكن مرمى البامع ينهمها مرمى بعيد|"(o) .

「-التاضي الجر جاين ، الوساطة بين المتبني وخصومة ، تُقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم و علي محمد البجاوي ،ط ا( بيروت :المكتبة العصرية (




وقد أدرك البلاغيون قيمة الجناس ومكانته العالية في البلاغة العر بية؛ ولذلك نرى العلوي يقول عنه: "وهو على تنوعه عبارة عن اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهمان، وها عظيم الموقع ين البالغة، جليل القدر فيُ الفصاحة، ولولا ذلك الك ما أنز ل اللّ كتابه اليجيد على هذا الأسلوب، واختاره له كغيره من سائر أساليب الفصاحة"(1).
ץ-أنواعه:

النوع الأول : الجناس التام : وهو " أن يتفقا ( أي اللفظتين ) في أنواع الحروف وأعدادها، وهئيتها، وترتيبها"('): ويقسمه البالاغيون إلى :
أ-المماثل: وهو ما كان من نوع واحد، المين،، أو فعلين(") :

- ستبكيه عين لا ترى الخير بعده م إذا فاض منها هامل" عاد هامل

حقق التكرار بين (هامل / هامل ) التناسق الصوتي والوضوح الدلالي من خلال تغاير اللفظتين
في المعن، منا يز يد المعنن وقويه .

من أبيات إبر اهيم أبو الفرج البندنيجي في عبيد الله بن طاهر (o): هي الجآذر إلا أفنا حور كأفنا صور لكنها صور نور الجحال ولكن من معاييها إذا طلبت هواها أفا نور يشكل تكرار في لفظيت ( نور / نور ) جر سا موسيقيا متناغما، يزيد من وضوح المعنى وقوته، بالإضافة إلى اللمحة الحيالية اليت مهد هلا الجناس في هذا البيت .




بأي أسى تتين الدموع الموامل ويرجى زيال من جوى لا يزايل


$$
\begin{aligned}
& \text { ب-المستوف(") :إن كان من نوعين- كاسم وفعل، و من الشواهد اليت يوردها أبو هلال } \\
& \text { العسكري على مثل هذا اللون : ومن أشعار الخدثين : } \\
& \text { وسميتهُ ييي ليحيا وَكَمْ يكُنْ إِلى ردِ أَمْرِ الهُّ فيهِ سبيلُ }
\end{aligned}
$$

التشكيل الموسيقي الرائع بين ( يمي / يهيا ) لا شك أن له أثر بجميا وجذابا في لفت السامع
والملتقي، لاسيما إذا عرفنا السياق الذي يشع منه الحزن، فالشاعر كما نرى في صدر البيت استبشر بالولد رمز الحياة، وفضل هذا الاسم (يكي ) لكننا نراه في الشطر الثاين يفضل الاستسلام
 ج-المر كب : -قال زهير (؟):

هُمْ يضرْ بونَ حَبيكَ البيضِ إِذْ لَحِقُوا لا ينكصُونَ إِذا ما استُلْحِموا وهَوا
حين ننظر في الكلمتين ( استلحمو| / هموا ) نرى التكرار الصوتي الذي يأتي في كلمة وجزء من كلمة ، وأشاع الترادف الموسيقي الجميل .

النوع الثالي: : الجناس غير التام ( الناقص ) ) : وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الشروط الأربعة وهي : النوع، والعدد، والترتيب، والميئة وهي شكل الحروف من الحر كات والسكنات (8)

وقد أشار أبو هلال العسكري إلى ذلك حيث قال : "ومن التجنيس ضرب آخر وهو أن تأتي بكلمتين متجانسيت الحروف، إلا أن في حروفها تقديما وتأخير|"('). فالجناس الناقص إذن "يتمثل "يتمثل في ظهور كلمات ختلفة لكنها ذات نسيج صوتي متشابه بالرغم من معانيها المتغاير، وهو

$$
\begin{aligned}
& \text { '- القاضي الجر جاين ،الوساطة بين المتنبي وخصوملصص } 7 \text { § }
\end{aligned}
$$

شكل أثير لدى الكتاب الذين يتلاعبون بالتصورات و يعتمدون على المهارة اللغوية＂（؟）．وهذا ما يعقق الجمالية الفنية، إذا التكرار هنا في الكلمة يأخذ شكانلا يتتلفا من حيث بناء الكاء الكلمة والتلاعب يف عدد وشكل حروفها تقديما وتأخيرا ． وقد قُسِمَ إلى ما يلي ：
الأول ما اختلف فيه نوع الحروف :وله ضربان :

أ－المضارع ：ما كان حرفاه المختلفان متقار بين فيّ المخرج سواء أكان في أول اللفظتين، أو الوسط، أو آخره（٪）．ويمثل له بقول الله تعالى ：

## 

التكرار يتحقق في（ ينهون／ينأون）فنرى تغير حرف واحد في الكلمة أحدث لما جرسا
 المخر ج إذ كل منهما حرف حلقي • وفي قوله تعالى ：

## 

حين نتلمس التكرار الفي الذي أحدثه الجناس هنا نرى من خلال اللفظتين（ عرض／أرض ） حيت التغيير الصوتي الناتج عن تغيير الحرفين（ ع／أ ）وهما حرفان حلقيان، شكل هذا الانسجام
الموسيقي الناتج عن تكرار النغمة الصوتية.

$$
\begin{aligned}
& \text { '- أبو هلال العسكري ،مصدر سابق صا مبا } \\
& \text { "- صلاح فضل ،مرجع سابق ص190 } \\
& \text { 「 「- المرجع السابقالسابق } \\
& \text { - سورة الأنعام ، آية } 7 \text { Y } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

أما في الشعر، فنرى من الشواهد الشعرية على تقنية الجناس المضارع، ومن ذلك نرى قول
الشاعر (1) :
للهُ مَا صَنَعَتْ بِنَا تِلْكَ الخَاجِرُ في المعاجِر أَمْضَى وَأَنَذَ في القلو بِ مِنِ الحناجرِ في الحناجِرِ

بب-اللاحق :ما كان الحرفان المختلفان متباعدين في المخرج سواء أفي أول اللفظتين أو الوسط، أو آخره. ومما ورد في كتاب الصناعتين ، قول الله تعالى :


حين ننظر إلى الكلمتين التاليتين ( تفرحون / ترحون ) نرى التكرار الذي حققه التجانس بين اللفظتين والذي تشكل من تغير الحرفين ( الفاء / الميم ) حيث أضاف هذا التغاير والتمايز بين
. الحرفين جر سا موسيقيا للفظتين

ومن النثر " و كتب عبد الحميد : الناس أخياف ختلفون ، وأطوار متباينون ، منهم علق مضنة
لا يباع ، ومنهم غل مظنة لايبتاع "(ّ).
في هذه المقولة التكرار اللفظي بين ( مضنة / مظنة ) حيث تكررت اللفظتين صوتيا مع تغير
الحرفين (الضاد /الظاء ) .

الثالي: أن يختلف اللفظان في عدد الحروف، ومنه:
أ-المطرف :وهو يكون الحرف الزائد في الأول أو في الأخير ولا يبوز أن يزيد عن حرف واحلـ

مثل:
「 - سورة غافر ، آية V0



بكو افر حفر وصلب صلّبٍ وأشاعٍ شعرٍ وخَلقٍ أخلق（1）
يتشكل التكرار الفني عبر تقنية الجناس في（ حوافر／حفر／صلب／صلّب／أشاعر／شعر／ خلق／أخلق ）ولا يخفى الجرس الموسيقي في هذا البيت عبر تنوع المقاطع الموسيقية في هذه الكلمات．

و كقوله ：يمدون من أيدٍ عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب
（عواص／عواصم ، قواض／قواضب）نالاحظ هنا تكرار الكلمات متشابه بزيادة أو نقص في عدد حروفها مما يحدث الإيقاع الصوتي ، مع التغاير الدلالي الذي هو سمة للجناس ． ب－المكتنف：ويكون الحرف الزائد فيه في الوسط（ث）، ومن الأبيات اليت مثل هـا أبو هلال العسكري للتجنيس في كتابه، يمكن أن ناحظ ما يدل على هذا اللون ： －لسلمى سلامان وعمرة عامر وهند بين هند وسعدى بين سعدى（٪）

نلاحظ التكرار الفي بين（عمرة／عامر ）شكل التناسب الموسيقي عبر تغيير في بنية الكلمة بز يادة الألف في وسطها ـ أحدث جمالا على المستوى الصوتي للكلمة ．

ج－المذيل ：ويكون الزي يادة بأكثر من حرف واحد（！）．ويسميه أسامة ابن منقذ（ بتخيس

$$
\begin{aligned}
& \text { ومن الأمثلة على هذا اللون قول أبي هلال العسكري(1) : } \\
& \text { عذيري من دهري موارٍ مواربٍ له حسنات كلهن ذنوب } \\
& \text { - أبر هلال العسكري ،مصـر سابق ، ص \& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - ينظر: أبر هالال السسكري ، مصدر سابقصص . }
\end{aligned}
$$



＂－أبو هالال العسكري ،مصدر سابق ص \＆

لاشك أننا حين ننظر إلى الكلمتين (موار / موارب ) نرى أن تكرار الكلمة بشكل آخر بزيادة
في آخرها قد أحدث فيها تغييرا على المستوى الصوتي المتمثل في الموسيقى الي أحدثها، و كذا عن على المستوى الدلالي، وهو بحد ذاته مفهوم الجناس الذي هو اتحاد الكلمة في الشكل مع الاختى الختلاف في المعنى، لكن شكل الكلمة هنا حدث فيها زخرفة فنية بز يادة في أخرها . الثالث :الاختلاف في ترتيب الحروف : أ-القلب الكلي : م يرد منه شيء في كتاب الصناعتين .

ب-القلب الجزئي : وهو ما انعكس فيه الترتيب جزئيا(')، ويثل أبو هلال في كتابه(() بقول أبي
تقام :

التكرار في ( الصفائح / الصحائف ) أتى بصورة القلب الجزئي حيث أنعكس الترتيب في الكلمة وبتالي تُقق فيها التشكيل الصوتي والدلالي المغائر، إذ الألفاظ لما وقع وجرس موسيقي ، والبعد الدلالي المغائر بين الصفائح =السيوف / الصحائف =الكتب ، المقارنة الجميله يين الصفائح البيض اللامعة والصحائف السود، أسهم الجناس في تكميل ملامح جماليتها بما أحدث من وقع إيقاعي على المستوى الصوتي .
الرابع :الاختلاف في هيئة الحروف :

أ-اغخرف : ويكون التغاير على المستوى الصوتي على صعيد حر كات الكلمة مثل ( خَلقي /خُخلقي)

وهو تكرار يحدث على مستوى الأصوات القصيرة في الكلمتين يستدعي تغايرا في دلالة الكلمة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ــ مأمون نمود ياسين ، مرجع سابقص }
\end{aligned}
$$

 ص ص

ب-المصحف : وهو ما اختلف لنظاه مي النقط، كيث لو أزيل أحـدهما ( التنقط ) أو كليهما م!

$$
\begin{aligned}
& \text { يكيز من الآخر (") ـ ومن ذلك قول الأعشى : } \\
& \text { رب حي أشقامم آخر الدهر وحي أسقامم بسجال }
\end{aligned}
$$

حين نظر فيُ الكلمتين ( أشقاهم / أسقاهم )نرى بوضوح التكرار الفين الذي أحمدئه الجناس
 جر سا للكمات في السياق، وعلى المستوى الدلالي هو الاختلاف فيُ المعن يين الكلمتين . وقال الأمون (ا): لا ترفعن صوتك يا عبد الصمد إن الصواب في الأسدّّ لا الأشدّ

التكرار في ( الأشد / الأسد ) حتقه جناس التصحيف هما يُمله من دلا لا على المستوى الصوتي


 النفس القبول، وتتأثر به أي تأثير |(()") ومن غير شك أن هذه الجمالية تقف خلفها أسباب هي(8): ا-تناسب الألفاظ في الصورة كلها أو بعضها .

ץ-التحاوب الموسيقي الصادر من تُاثل الكلمات ثاثيالا كاملا أو ناقصا، فيطرب الأذن ويهز أوتار القلوب. r-



السجع：هو تواطؤ الفواصل في الكالام المنثور على حرف واحد（1）، وهذا هو التعر يف
الاصطلاحي الذي تكاد كتب التراث كلها بَّمع عليه ـ وهذا التواطؤ يحقق التكرار في الجممل، حيث تتفق أواخر الكلمات ب大روفها في النثر كما تتفق في بقوافيها في الشعر ．

وقد درس أبو هلال العسكري السجع والازدواج في كتابه على اعتبار أن السجع والازدواج من حلية الكلام ولذلك نراه يقول ：＂لا يكسن منتور الككام ولا يكلو حتى يكون مزدو جا يلا، ولا تكاد
 اللفظية التي تأسر العربي ويزين به كالامه المنثور ．

ثم يتطرق العسكري لوجود السجع والازدواج في القر آن＂ولو استغنى كالام من الازدواج لكان القر آن؛ لأن نظمه خارج من كلام الخلق، وقد كثر القر آن فيه حتى حصل في أو ساط الآيات فضلا عما تزاو ج في الفواصل منه＂（ك）

يكقق السجع التكرار في الحرف الأخير في الكلمات أواخر الجمل، وبالتالي فإنَّ الكلاحَ فيه بموازاة الكالام في الشعر الذي يستد في آخره على حرف الروي．فحين ننظر في الشواهد النثرية من كالام العرب التي أوردها العسكري يتجلى ذلك بوضوح ：

ففي قوله عليه الصالة والسلام ：（ أيها الناس ؛ أفشو ا السالام ، وأطعموا الطعام ،وصلوا الأرحام، الشريفة نرى تكرار حرف الميم، وهو تكرار ناتج من السجع أحدث للألفاظ جرسا مو سيقيا يكون له وقع يف النفس، الأمر الأخر نرى أن السجع أتى هنا سهلا منسابا غير متكلف．كما

لاحظ ذلك العسكري فقال معقبا بعد أن أورد هذا الحديث وما بعده : "فكل هذا يؤذن بفضيلة
السجع على شرط البراءة من التكلف والخلو من التعسف"(1). وجوه السـجع عند أبي هلال العسكري :

أ-أن يكون الجز آن متوازنين متعادلين، لا يزيد أحدهما على الآخر ، مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه : ويمثل هلذا الوجه بقول أعرابي : "سنة جردت، و حال جهدت، وأيدي جمدت، فر حم الله من رحم، فأقرض من لا يظلم"(؟). نرى التكرار يتمثل في تكرار حرف التاء من الكلمات التالية: (جردت/ جهدت / جمدت )، أحدث هذا التكرار وقعا مو سيقيا للألفاظ وجرسا صوتيا يسهم في تشكيل الدلالة التي يريد أن يظهرها هذا الأعرابي من حالة البؤس والشقاء التي تحيط به.

ب-أن تكون ألفاظ الجزأين المزودجين مسجوعة، فيكون الكالام سجعا في سجع(")، وينتج عن ذلك تكرار مو سيقي يمدث على صعيد حرو ف الأواخر، لننظر إلى هذا المثال : ( حتى عاد تعريضك تصريما، وتريضك تصحيحا ) . نرى هنا التكرار الفي الذي يشكله السجع، أيضا الموازنة بين الجمل أحدثت إيقاعا يضاف إلى إيقاع الناتج من السجع . فالتكرار في حرف الحاء المفتو حة يعطيها بعدا مو سيقيا جميلا ورائعا . ومن هذا قول الصاحب : لكنه عمد للشوق فأجرى جياده غرا وقر حا، وأورى زناده قدحا فقدحا"(\&) .

ج-الذي دوغما : أن تكون الأجزاء متعادلة، وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يكن من جنس واحد : ويمثل له بقول بعض الكتاب :"إذا كنت لا تؤتي من نقص كرم، و كنت لا أوتي من ضعف سبب، فكيف أخاف منك خيبة أمل، أو عدو لا عن اغتفار زلل، أو فتورا عن لمّ شعث، أو قصوراعن إصاح خلل" . حين ننظر إلى أواخر هذه ابجمل نرى الكلمات التالية (كرم/سبب/ أمل / زلل / شعث / خلل ) وهي كلمات تختلف الحرف الأخير،

| '- المصدر السابق . |
| :---: |
|  |
| 「- نفسه ص- |
| ¢- المصر السابق |

ولكنها على نفس الوزن، وهذا يعين أن أبا هلال العسكري يقبل من السجع والازدواج ما كان على نفس الوزن، و لكنه يمعله في المرتبة الدنيا .

نستخلص ما سبق أن التكرار الفي يتشكل في الجناس من خلال تكرار الكلمة في الجمملة بطرق

 تكرار الحرف الأخير في ابلجملة مُا يمقق للألفاظ جرسا وا وإيقاعا مو سيقيا، يضيف قيمة تعبيرية لدلالة الكلمة.

من أهم ما يُقق الجمال في شكل الفن التوازن والتوازي، وقد لاحظ الجماليون أهمية ذلك في تحديد أبعاد الجمال، الأمر نفسه على مستوى الفن القولي، فحين ننظر في البلاغة العر بية نرى أفا تعقق مبدأ التوازن في الكلام من هنا رأينا الإيماز ومر اعاة مقتضى الحال ـ ـ أما البديع فإنه ظاهرة شكلية فنية بالدرجة الأولى، ولذا يملح فيه التوازن والتوازي بسهولة. ويتحقق التوازن من خلالال ترتيب العناصر الفنية ترتيبا ييذب إليه النفس، ويـقق معه الجمالل، وهذا ما يسميه جيروم ستولنيتيز (بالتنظيم الشكلي) " ومن أكثر أنواع التنظيم الشكلي شيوعا، أي ترتيب العناصر بكيث يكمل كل منهما الآخر أو يعوضه، ومُكن استخدام لغظة التماثل symmetry لتعبير عن توازن العناصر المتشاهِة، كما هي الحال عندما توضع الموضوعات المتشاهِة داخل لوحة في نفس الموقع على كال جاني الحور المر كزي، ولكن هنا ينبغي ألا نغفل في تعدادنا للمبادئ الشكلية ذلك الطابع

الحقيقي الذي تكون عليه الأعمال الفنية، فالفنانون عادة ما يتجنبون التكرار الآلي الخض في استخدامهم للتوازن، كما يتجنبونه في استخدامهم للإيقاع و والعودة مع التنويع، وعلى ذلك فإن التوازن يتحقق في معظم الأحيان بالتقابل، أي بوضع عناصر متشاكهة كل مقابل الآخر، بيم تكون العناصر منسجمة كل مع الآخر، فالطابع المميز لكل عنصر يلفت أنظارنا إلى طابع العنصر المقابل له"(1).

كما تعتبر ظاهرة التوازي "قانونا عاما بحردا لا يغيب عن أي عصر، ولو تسنى للشعريات
التاريخية أن تقف على مفاصل التحولات من عصر إلى آخر لما أمكنها أن تتجاوز ( التوازي ) باعتباره مدارا عحور يا لكل عمر كيمن عليه الوظيفة الشعرية "(()؛ لأنه ينجلي في كل أبينة الخطاب الفني المنجز . ويتضمن عند ياكبسون وهو أول من درسه في الدراسات الحديثة " القافية والترصيع والسجع والتطريز والتقسيم والمقابلة والتقطيع والتصريع وعدد المقاطع والتفاعيل والنبر
'


والتنغيم، ويمكن لبنية التوازي أن تستوعب الصور الشعرية بما فيه من تشبيهات واستعارات، ورموز، يمكن أن يتخطى حدود البيت أو المقطوعة اليّ يستوعب القصيدة الئية بأتمها حيث توازي
 بديعية حفلت هـا الباغة العربية، وجد علماؤنا في دراسة وفتق أنواعها وسبر أغوارها. كما يسهم التوازي يف رسم معالم الجمالية في النص من خلال التشكيل الفيز في العبارات
 سطور متطابقة الكلمات، أو العبارات القائمة على الازدواج الفني وترتبط ببعضها وتسمى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية، سواء في الشعر أو النثر"((). و وهذا ما يعطي المعنى قوة في الوضوح. كما أنه قائم على التنسيق الصوتي عن طريق توزيع الألفاظ في العبارة أو الجملة أو القصيدة الشعر ية، توزيعا قائما على الإيقاع -سواء للفظ أو الصوت- المنسجمم"(ك) ـ و سندرس في هذا الفصل ما حققته الظواهر البديعية في كتاب الصناعتين من هذين المبدأين . الجماليين
'- رومان ياكبسون ، قضايا الشعرية ، ترجمة عمد الولي ومبارك كنورط (( المغرب : دار الويقال، 919 ام) ص ^
「- المصدر السابق ص\& 「

## المبحث الأول التوازن

## التوازن في الظواهر البديعية عند أبي هلال العسكري :

اكتشف البلاغيون في النصوص البليغة ذات البيان الرفيع منثورات جمالية لفظية ومعنوية، تحقق التآلف والانسجام والترابط في توضيح المعنى المقصود بالإضافة إلى عنصر التحسين والتجميل الذي جاءت من أجله، وإننا في تتبعنا بلمالية التوازن في كتاب الصناعتين سنأخذ بتقسيم البالغيين لألوان البديع من حيث التحسين اللفظي والتحسين المعنوي، في سياق الكلمات، وذلك يتجلى مما

## 1-الجناس:

يبدوا الجناس ظاهريا أقرب إلى الز ينة الشكلية من غيره من الخسنات الأخرى كالطباق والسجع وغيرهما، لأن هناك توافقا بين الحروف في الكلمتين المتجانستين . لكن التجنيس - فنا- قائم على أساس العلاقات بين جوين مترابطين على أساس التناسب حينا ، والمخالفة أو التباين حينا آخر (') . و هذا ما يبعله يكقق التوازن الجمالي في النص، ذلك التوازن الذي يزيد المعنى وضوحا وجمالا. ومن هنا نرى أبا هلال العسكري يورد تعريفا للتجنيس على النحو التالي (أن يورد المتكلم كلمتين بتحانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها )( ${ }^{\text {(Y) }}$

وهو تعريف نلمس من خلاله التوازن الذي يحققه الجناس في الجملة حيث تقابل الكلمة نظيرةًا وتعادها في بنيتها وإن كانت تتميز عنها في الدلالة . "فللجناس جمال يز يد أداء المعىن حسنا لما فيه من حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة، ففيه خلابة للأذهان ومفاجأة تثير الذهن وتقوي إدراكه للمعنى"("). ولذلك نرى رينيه ويلك يؤكد أن"أثر الوزن هو تحقيق الكلمات في إبرازها وتوجيه الانتباه إلى صوها ،و في الشعر ابلجيد تؤ كد العلاقات بين الكلمات بشدة بالغة""(ڭ) (.


「 「


حين ننظر في الشواهد التي ساقها أبو هلال العسكري للجناس، نرى بوضوح ما يمقق التوازن من توازن صوتي ودلالي، ما يكشف بالجوانب الجمالية في النص .

## 

نرى الجناس في لفظيت ( ينهون/ ينأون ) وما يتحقق مع هذا المناس من توازن صوتي يكشفه الحروف في اللفظتين مُما يمقق الإيقاع الذي يلذ في السمع.

وفي النثر : "كتب كاين الكفاة رمهه الله : فأنت أدام الله عز لك، إن طويت عنا خبرك، وجعلت وطنك وطرك، فأنباؤك تأتينا، و كما وشى بالمسك رياه، ودل على الصبح عحياه"(') .

نرى تشكل التوازن الذي حققه الجناس في لفظيّ ( وطنك/وطرك )، وهو توازن صوتي قائم اتحاد الكلمتين في البنية؛ إذ كل منهما على وزن ( فعل ) و على اختلاف حرف الوسط، ويزيد المعن جمالا وتألقا كونه يلفت السمع بإيقاعه .

ץ r-السجع والازدواج: يتحقق التوازن في السجع من خلال " اتفاق بعض الجمل في النص أو المقاطع في الجملة الواحدة في النثر، في الحرف الأخير . وهو مثل القافية قيد لظظي ( صوتي ) يلتزمه المتكلم مدة ثم يتحول عنه إلى حرف آخر (").

ولذلك يقول العسكري وهو يكشف لنا عن جانبٍ من جماليةِ هذا اللون اللفظي:" لا يكسن مننور الككام ولا يحلو حتى يكون مزدوجا"(צ). بيد أن حسنه بشرط وهو "البراءة من التكلف '




والثلو من التعسف "(1) . وحين ننعم النظر فِ الشواهد اليّ ساقها، نرى فعالا سر الجمال الذي حقق التوازن الصوتي والصرفِ والدلالي للمفردات المزدوجة المسجوعة .
 الأخيرة("). ومن الأمثلة التي وردت في كتاب الصناعتين :

 من تناسب الألفاظ صوتيا وصرفيا؛ حيث إن كل لنظة من مذه الألفاظ قائمة على وزن ون واحي
 وهذا من غير شك يسهم يُ توضيح الدلالة، في رسم صورة اليؤس والشقاء اليَ أراد الأعرابي | الإفصاح عنـها

ץ-الموازنة : يعرفها ابن الأثير بقوله : "أن تكون ألفاظ الفواصل من الكادم المنور متساوية فيّ




 | جههت / جمدت. فني كل هذه الألفاظ جاءت على وزن جان واحدا وهو : فعلت .
「



ومن وجوه الموازنة عنده واليتي يتحقق فيها التوازن كليا في كل كلمات الجملة، ما اعتبره الوجه الثاني من وجوه السجع" (1) ومنها أن تكون ألفاظ الجز أين المزدو جين مسجوعة، فيكون الكالام كله سجعا في سجع، ويثثل له بقول البصير : "حتة عاد تعر يضك تصريما، وتر يضك تصحيحا" . ومن وجوه التوازن عند العسكري " أن تكون الأجزاء متعادلة، وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج إذا مُ ميكن أن تكون من جنس واحد""(ك) . ومن الأمثلة اليت استشهد هِا على هذا اللون: "إذا كنت لا تؤتي من نتص كرم، و كنت لا أوتي من ضعف سبب، فكيف أخلاف
منك خيبة أمل، أو عدو لا عن اغتفار زلل، أو فتورا عن مٌّ شعث"(").

فالناظر في أواخر هذه الجمل يرى الكلمات التالية(كرم / سبب / أمل / زل / شعث ) وهي كلمات حقتت التوازن يين هذه الجمل، وهو توازن ينبع من الوزن الصريف الذي يتحقق يف بنبة هذه الكلمات، إذ جاءت على وزن (فعل) ) .

ع- النرصيع : وهو لون من السجع يُقق التوازن الجمالي في الجملة على المستوى الصوتي والتر كيي والصر في والدلالي، من خلال تكرار وحدات لفظية متساوية المبنى غختلفة المعن. وتكمن جمالية الترصيع في التناسق والتناغم الذي يحدثها للسامع. ولذلك فإن الترصيع "يشكل وسيلة مشابه للقافية وهو مثلها يلعب على الاحتمالات اللغوية ليستخلص منها بجانسا صوتيا، والفرق بينهما أن الترصيع يعمل داخل البيت، ويشابه بين كلمة و كلمة، على حين تعمل القافية بين بيت وبيت"(()

وهذا يتجلى بوضوح في الشواهد الشعرية اليت ساقها العسكري في باب الترصيع (ْ). وسنكتفي ببعض من تلك الشواهد للدلالة على ذلك : - كقول امرئ القيس (1) :
 - 「 الصصدر السابت -「


سليمُ الشظى، عبلُ الشوى، شنجُ النسا، له حَجْباتٌ مشرفاتٌ على الفالِ

لو نظظر في هذه الكلمات (الشظى / الشوى / النسا ) نرى التوازن الصوتي الذي يمقق الترصيع واضخا لا يخفى. حيث جاءت الكلمات على نفس البنية والتماوج الصوتي في آخر كل كلمة أعطى للبيت الشعري التناسق والتناسب على المستوى الصوتي، تشبه إلى حد كبير حر كات هذا الفرس الذي يتغنى الشاعر بصفاته وهو في حالة الجري .
ه- النطريز :

حين ننظر في مصطلح التطريز عند أبي هالال العسكري، نرى أنه يختلف مع عدد من البلاغيين كالعلوي (r)، وابن أبي الأصبع (")، والحموي(s)، في إطلاق هذا المصطلح؛ حيث يمعل العسكري التطريز يتعلق بمجموعة أبيات في القصيدة تتخذ لما شكل الطراز في الثوب أو كما يقول:"هو تقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن، فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب" (*). مما يشكل الزينة بأهىى صورة في المقطوعة كاملة على صعيد الألفاظ "مع اقتراهما من منطقة
القافية ليزدو ج الإيقاع الصريف و الصوتي"("). ويكثل له بقول أحمد بن أبي طاهر (") :
إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يممد الأجودان : البحر والمطر
وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل الأنوران : الشمس والقمر
 ص صر




 صه.

"- كمد عبد المطلب ، البلاغة العر بية قراءة اخرى ص 1. ـ؛
"
وإن مضى رأيه أو حد عزمته تأخر الماضيان : السيف والقدر لم يكن حذرا من حد صولته لم يدر ما المزعجان : الخوف والحنر

فالتطريز في قوله ( الأجودان / الأنوران / الماضيان / المزعجان ) حيث شكلت هذا الكلمات توازنا عاما للمقطوعة حققت معها التناسب والتناغم اللذان هم جوهر التوازن الفي؛ حيث أن السامع لفذه المقطوعة يجد تتابع هذه الألفاظ وتماو جها، ففي كل بيت ترد عليه بينة (الفاعلان ) يتبعه نوع من الترقب عند المتلقي، فحين يقول الشاعر الأجوادان يترقب المتلقي ماهيتهما، و كذا الأنوران والماضيان الخ..

## الططلب الأول

## النوازي في ظواهر الإيقاع الصوني

وهي تلك الظواهر البديعية اليت تحدث إيقاعا صوتيا من خلال اتفاق أواخرها في آخر الجمل كما في السجع والتصريع، إو ما تعتري بنيتها من اختلاف حروف في في ترتيبها وشكلها كما في الجناس. ونلاحظ ذلك في التالي :

1-السجع : حين ننظر إلى السجع عند البلاغيين، نراهم يقسمونه "باعتبار اتفاق الفاصلتين أو اختالفهما في الوزن والتقفية على ثلاثة أقسام : المطرف، والمرصع، والمتوازي"(). ويقوم كل نوع من الأنواع الثلاثة بإحداث نغم موسيقي وجرس للألفاظ، ما يسهم يف توضيح معالم المعنى الذي تحمله الجملة، وسنقف مع بعض الشواهد اليت أوردها العسكري في هذا الباب متتبعين ما حققه التوازي في السجع من جمالية واحتفالية .

ويككننا ملاحظة التوازي في كتاب الصناعتين يف ظاهر السجع، من خلال الشواهد التي ساقها،
 ثم أتتنا غيوم جر اد، .مناجل حصاد، فاحترثت البالماد، و أهلكت العباد، فسبحان مان من يهلكا القوي الأكول، بالضعيف المأكول"(٪). لا يخفى التوازي على المستوى الصوتي في أواخر هذه الجمل مثلا ( وسمي / ولي ) ( منشور / منثور ) ( جراد / حصاد ) ( البلاد / العباد ) فالكلمات متققات في
التقفية مُا إحدث توازيا على المستوى الصوتي وتقابلا في المعنى .

Y Y الجناس: : إنه صياغة تعبيرية تكتسب الدلالة قيما جمالية بر كتها الثالثية ( الانسجام والتناسب والتآلف ) في عناصر الدوال الصوتية في بنية الأنساق اللغوية، من خلال تقيقها

- الشحات عمد أبو سبيت ، دراسات منهجية في علم البديع، ط(( القاهرة : دار خفاجة للطباعة والنشر ، \&99 1) ص $1 \cdot r$「 - ينظر : أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص Y Y Y

درجات واعية من السلم المعياري للصوت والصورة والصيغة البنائية"(1). فمن خلاله يتشكل التوازي على المستوى الصوتي. وعلى ذلك فالجناس "أفضل نموذ ج للتو ازي بكل أبعاده ومعاييره"(٪) وذلك لأنه "يقوم على مفارقة بين وجهي العلامة اللغوية، إذ الأصل فيها أن يطابق وجهها الخسي ( الدال ) ومدلوله، ولكن الجناس يشوش التطابق فيفتق تلك اللحمة، ويخيّل بو حدة صوتية بين ألفاظ متباعدة في الخطاب ولكنها تخفي الختالافا في الدلالة . فتكون للمتقبل لذَّتان : الأولى : صوتية موسيقية يحدثها التناغم الذي يوجده الجناس .

و الثانية : دلالية إذ يبحث عن المعن المخفي وراء تشابك صوتي -صيغي "(؟). ويمكن ملاحظة التوازي الذي أحدثه الجناس في كتاب الصناعتين في كثير من الشواهد النثرية والشعرية نقتصر على بعضها . من ذلك:
قال البحتري(ء) : نسيمُ الرَّوضِ في رِيحٍ شمالٍ وَصوبٌ المزن في راحٍ شمولِ

أحدثا بلناس توازيا على المستوى الصوتي في توازي الكلمات التي تشكل فيها الجناس، (ريح / راح) و ( شمال / شمول ) وقد ألقى هذا التوازي الصوتي بظلاله على الجانب الدلالي، فنرى البيت يشع من معاين الراحة والأنس والحبور ماعزز مُن دلالة السياق .

ץ-الترصيع : يحقق الترصيع التوازي بين العبارات، مما يحث تناسقا على المستوى الصوتي، ولذلك يقول قدامة وهو يكشف لناعن جانب التوازي الذي يقدمه الترصيع :"أن تكون الألفاظ متساوية البناء متفقة الانتهاء، سليمة من عيب الاشتباه، وشين والتعسف والاستكراه"(®). فحين

$$
\begin{aligned}
& \text { ET ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ْـ قدامة بن جعفر ، جواهر الألفاظ ، تُقيق عحمد ميي الدين عبد الحميد ( بيروت :المكتبة العلمية ) ص }
\end{aligned}
$$

ننظر في الشواهد التي يحفل هـا كتاب الصناعتين في هذا الباب نرى ذلك بوضوح(1) . ومن ذلك قول امرئ القيس (T) :

سليم الشظى، عبل الشوى، شنج النسا، له حجبات مشرفات على الفال نرى التوازي يتجلى بين العبارات التالية ( سليم الشظى / عبل الشوى / شنج النسا ) في إطار مدح الشاعر لغر سه فهو يصف هذا الفرس بالقوة والسرعة والصالابة، فتتابعت هذه الصفات على شكل موسيقي متوازٍ أسهم في رسم صورة هذا الفرس القوي السريع . ₹- النصريع :

يقوم التصريع على التوازي بين شطري البيت الشعري، وإذا كان السجع يمقق التوازي على صعيد النثر، فإن التصريع يمققه على صعيد الشعر، ولذا يقول العلوي :"ومعناه في الشعر أن يكون عجز النصف من البيت الأول من القصيدة مؤذن بقافيتها، فمتى عرفت تصريعها عرفت قافيتها"(؟). في الواقع أن العسكري لم يخصص للتصريع بابا أو فصال في كتابه؛ لكن لأهمته و كثرته في الشعر لا يمكن المرور على الظواهر اليت يتشكل التوازي من خلالها دون الإشارة إليه . ه- لزوم ما لا يلزم : يأخذ شكل التوازي في هذه الظاهرة الشكل الرأسي، حيث تتوازي الحروف في موضع مكاني واحد وبشكل رأسي، يقوم على تساوى الأصوات اليت قبل آخر الفاصلة في النثر وفي الشعر تتساوى الأصوات التي قبل الروي"(\&) . وهو يكون في الشعر والنثر، يمكن رصده يف كتاب الصناعتين من خلال الشواهد الكثيرة التي ساقها و إن لم يخصص له بابا أو فصال


 ص


تيم بطرق اللوم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلّتِ ولو أن برغوثا على ظهر قملة يكر على صفي تيمٍ $\quad$ لولّتِ ولو أن أم العنكبوت بنت لها مظلتها يوم الندى لاستظلتِ ولو جمعت يوماً تيم جموعها على ذرة معقولة لا ستقلتِ

 ويضيق دائرةًا"('). والتوازي هنا أخذ شكالا رأسيا على طول المقطوعة نرى تناغم الجرس
 لولّتِ / لاستظلّتِ / لاستقلّتِ ) .

[^2]
## المطلب الثاين ：

## التوازي في الجمل

ا－التوشيح：
يكمن التوازي في التوشيح من خلال توازي الجمل فيه، حيث تدل بداية الجمملة على آخره، وتكمن جماليته في إحدات عنصر التوقع لدى المتلقي؛ ولذلك يعرفه أبو هلال العسكري بقوله：＂هو أن يكون مبتدأ الكالام ينبئ عن مقطعه، وأوله يخبر بآخره، وصدره يشهد بعجزه، حت لو سمعت شعرا، أو عرفت رواية، ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلو غ السماع إليه؛ وخير الشعر ما تسابق صدوره إعجازه، ومعانيه ألفاظه، فتر اه سلسا في النظام، جاريا على اللسان، لا يتنافن ولا يتنافر＂（＇）．وهو يتفق مع ابن أبي الأصبع حيث يقول ：＂سمي هذا الباب توشيحا لكون معنى أول الكالام يدل على لفظ آخره، فيتتزل المعنى مترلة الوشاح＂（؟）

ويختلف أبو هلال العسكري مع ابن الأثير والعلوي في مفهوم التوشيح؛ إذ هو عند العلوي：＂أن يبين الشاعر قصيدته على بحرين من البحور الشعرية، فإذا وقفت على القافية الأولى فهو شعر كامل مستقيم، وإذا وقفت على الثانية كان شعرا مستقيما من بحر آخر ．．＂（ّ）، و ويعرفه ابن الأثير بنغس تعريف العلوي（¿）، بينما يطلق على التوشيح الإرصاد، ولذلك يقول ابن الأثير ：＂و رأيت أبا هال العسكري قد سمى هذا النوع（ الإرصاد ）التوشيح ، وليس كذلك ، بل تسميته الإرصاد أولى
وذلك حيث ناسب الاسم سماه ولاق به "(®).

لعل من أهم الأمثلة اليت يمكن نلمح من خلال التوشيح ، ففي قول الله تعالى ：

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ' أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص rAr }
\end{aligned}
$$

 $\varepsilon$.
を－ينظر ：ابن الأتير، المثل السائر ، قدم وعلق عليه د．أمدالحوفي ود．بدوي طبانة（ دار فضة مصر－القاهرة ）جr صリ7 －المصدر السابق ص＾．

##  <br> 

نرى أن جملة ( لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ) تقع في موازاة الجملة السابقة لما، وتسهم في توضيح المعنى وتقويته، من خلال الوقفات المقصودة الهادفة بين الجمل وبالإضافة إلى عنصر . التشويق الذي يحدثه هذا اللون
أما في الشعر، نراه يمثل بقول الراعي(؟) :
وإنْ وزن الخصى فوزنت قومي ورجدت حصى ضريتهمم رزينا
فالتوازي بين جمل شطري البيت أحدث وضو حا لمعن البيت و تأكيدا .
وقول البحتري : فليس الذي حللته فمـحلل وليس الذي حرمته فمحرم

نرى التوازي يتحقق بين الجملتين مددثا وضوحا في الدلالة نابتة من الإيقاع اللافت للمتلقي .
Y - رد الأعجاز على الصدور :

يقتضي التوازي في هذا اللون من خلال التوازي بين كلمات الجملة، في حين ننظر في قوله

نرى تشكيل التوازي الذي أحدث عودة الكلمات مما أبرز المعنى وقواه .
أما من الشواهد الشعرية ، نرى قول الشاعر :
فأجبتها أن المنية منهل لا بد أن أسقى بذاك المنهل


「-سورة الشورى : آية • ع

يتشكل التوازي في البيت بين جمليت الصدر والعجز ، فالجملة الثانية توازي الجملة الأولى في الدلالة.
r-التذييل : من الظواهر البديعية المهمة اليت يتشكل من خلالما التوازي الدلالي في الجملة ، وقد
 لمن لم يفهمه ، ويتو كد عند من فهمه "('). وعرفه أسامة بن منقذ بقوله : "هو أن تأتي في الكالام جملة تحقق ما قبلها "(؟). ومثاله : قول الله تعالى :

ففي الأية توازي على صعيد الجمل ؛ فجملة (وهل بكازي إلا الكفور) توازي (وذلك جزيناهم . . ${ }^{(\xi)}$
r '
 IV V آ آ
"

## المطلب الثالث :

التوازي في ظواهر الإيقاع الدلالي
1- صحة القسيم(1) :

ويعرفه العسكري بأنه :" أن تقسم الكلام قسمة مستوية تختوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس من أجناسه"(Y) . ونلاحظ من هذه التعريف ما يوفره هذا اللون من التوازي . ويتجلى ذلك من خلال الأمثلة التالية : - قول الله تعالى :


ونرى العسكري يقول معلقا على هذه الآية :"وهذا أحسن تقسيم ؛لأن الناس عند رؤية البرق بين خائف وطامع لا ثالث لمما "(\&).

- ومن القسمة الصحيحة قول الأعرابي :" النعم ثلاث ؛ نعمة في حال كوها ، ونعمة ترجى

وتفضل عليك فيما لم تُتسبه "(®).
'ينظر : قـامة بن جعغر ، نقد الشعر ، غتقيق الدكتور عمدد عبد المنعم خفاجي (ييروت : دار الكتب العلمية ) ص 1r9

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فنرى من خالال ما سبق التوازي الذي أحدثه حس التقسيم . } \\
& \text { - وفي الشعر ، نرى قول الشماخ (7): }
\end{aligned}
$$

متى ما تقع أرساغه مطمئنة على حجرٍ يرفضّ أو يتدحرجُ

والوطء الشديد إذا صادف الموطوء رخوا ارفض منه ، أو صلبا يتدحر ج عنه "(() فالتوازي نراه يين (ارفض / يتدحرج ) .وهو توازي يساهم في تشكيل المعن وبروزه بصورة رائعة عند المتلقي حين تتشكل عنده صورة الفرس في حال الر كض .

و قول الآخر : والعيش شٌٌ وإشفاق وتأميل (ث) .كان عمر رضي الله عنه يتعجب من صحة هذه القسمة، وذلك للتو ازي بين الألفاظ الذي ألقى بظالاله على هذه الكلمات الثلاث مما أبرز من حسن دلالتها ، واختز الها العيش في هذه الكلمات ، و كأن الإنسان متعلق بذه العناصر وليس سواها وها تتم صورة النفس البشرية .

世
 التوازي الذي يطرأ على الألفاظ لإتمام صورتا الدلالية ـ ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التي

ساقها:
نرى ذلك في قول الله تبارك تعالى :

## 


(0)
' ' أبو هلال العسكري ،الصناعتين ص٪٪
「 ${ }^{\text {- ألصدر ألسابق }}$




فجعل السكون لليل ، وابتغاء الفضل للنهار ؛ وهذا في غاية الحسن والتمام (1). وذلك للتوازي
القائم
على التساوي بين الألفاظ من الناحية الدلالية .
وفي الشعر نرى قول الفرزدق :
لقد جئت قوما لو بلأت إليهم طريد دمٍ أو حاملا ثقل مغرمٍ
لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا وراءك شزرا بالوشيج المقومِ
ففسر قوله ( حاملا ثقل مغرم )/ بقوله ( معطيا ) ، وقوله : ( طريد دم ) / بقوله : ( أو مطاعنا ) ولا يخفى التوازي بما له من جمالية زادت من وضوح المعنى وتقويته .

「 「 الفرزدق ، ديوانه ، ضبط معانيه وشر حه إيلياء الماوي ، طا ( بيروت : منشورات دار الكتاب اللبناين ، 99 ام)

## الفصل الثالث

## التخالف

يقوم التخالف في الفن القولي على التقابل والتضاد، وهو يمدث وقعا جماليا في الكلام يزيد من
حسنه وجماليته، وذلك لتعلقه بالتناسب والتناسق والتوازن الذي هو غاية الجمال في العمل الفي " فالاختالفات تؤ كد نفسها لا كاختالفات في تقابلاتحا وتناقضاها، وإنما كوحدة انسجامية تبرز كل
اللحظات التي تتكون منها"(1) .

وتنبع أهمية التخالف في كونه يعلن عن المعنى بوضوح من خالال التقابل فالمادة "قد تكون واحدة ولكن اختالاف الصورة فيها هي اليت يعطيها قيما جمالية ختلفة، الحجر الواحد كما قال أفلاطون يقبل صور مختلفة، وهو في بعض هذه الصور أجمل منه في بعضها الآخر"(٪).

ومن هنا نرى حازم القرطاجني يقرر أهمية التخالف في التشكيل الجمالي للمظهر الباغي بما له من إضافات دلالية و شكلية مثله مثل التماثل و التشابه ، وهو يطالب بأن تكون قليلة وغير متكلفة حت تحقق الانتباه المقصود للمتلقي ، ولذا نراه يقول : "و كلما كانت المتماثلات أو المتشاهِات أو المتخالفات قليلا و جودها وأمكن استيعاهِا مع ذلك أو استيعاب أشرفها وأشدها تقدما في الغرض الذي ذكرت من أجله النفوس بذلك أشد إعجابا وأكثر له تحر كا "().

ويمكن رصد التخالف في كتاب الصناعتين من خلال التخالف في المفردات ويمثله الطباق، والتخالف في التر اكيب ويمثله المقابلة والعكس والرجوع و السلب والإيجاب. و سنقف معها بشيء من الاختصار .
' - -عبد الرحمن بدوي ،فلسفة الجمال والفن عند هيجل ، طا (القاهرة : المؤ سسة العر بية للدراسات والنشر ، 1997
V7(


$$
\text { 「 「 - حازم القرطاجي، منهاج البلغاءوسراج الأدباء ، تُقيق عمد المبيب ( دار الغرب الإسامي ) ص } 7 \text { § }
$$

## المبحث الأول النخالف اللفظي

## الططلب الأول

## التطابق

حينما ننظر إلى الطباق وهو مسن معنوي ، نرى أنه يیقق مفهوم التخالف والتضاد ، ولذلك يقول أبو هلال العسكري : "قد أبمع الناس أن المطابقة في الكالام هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الر سالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة ، مثل الجمع يين البياض والسواد ، والليل والنهار ، والحر والبرد"('). فأبو هالل العسكري ينقل الإجماع على هذا المعنى ـ ولذلك حين نرى هذا الإجماع عند العلماء ، نرى أسامة بن منقذ يقول : " اعلم أنّ التطبيق هو أنْ تكون
الكلمة ضد الأخرى "(؟).

وابن رشيق القيروايي يقول : "المطابقة عند جميع الناس جمعك بين الضدين في الكاملام أو بيت
الشعر "(ّ) . و كذا ينقل الباقلاذي هذا الإجماع بقوله :" وأكثر هم على أن معناه أن يذكر الشيء وضده"(گ) . ويسميه قدامة بن جعفر التكانؤ ويعرفه : " هو أن يصف الشاعر شيئا أو يذمه ويتكلم فيه أي معنى كان فيأتي بمعنيين متكافئين"(0) . و هو يقصد تقابل المعاني من جهة المصادرة


كما نرى ابن الأثير يضع المطابقة في التناسب بين المعاين وهو بمحاذاة التجنيس في الألفاظ "وهو في المعاني ضد التجنيس في الألفاظ ، لأن التجنيس هو أن يتحد اللفظ مع اختلاف المعنى، وهذا
'- ينظر: أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتين ص v.r r

الهلي )ص





هو أن يكون المعنيان ضدين＂（1）．و يطالب حازم القرطاجين＂بأن توضع أحد المعنيين المتضادين أو المتخالفين من الآخر وضعا متلائما＂（Y）．

فوظيفة المطابقة الجمالية هي إحداث التناسب والتلاؤم بين المعاي بما تظهره المتخالفات في العبارة مما يز يد المعىى وضوحا وهـجة وإشر اقا ．＂فالتباين في وضوح الدلالة على المعن المراد هو الوظيفة الأم للأشكال البالغية＂（٪）على جهة العموم ．

يتضح مـا سبق ما يقوم به الطباق من تضاد وتخالف بين مفردات العبارة ، وحتى تكتمل الصورة نرى العسكري يتتبع مواطن الطباق في الشواهد الي يسوقها سواء من القر آن الكريم أم من الحديث الشريف ، أم من كالام العرب نثر｜و شعر｜، وسنقف عند بعض هذه الشواهد متلمسين ما حققه التخالف من جمالية．

حينما نأتي للشواهد التي يحفل هـا الكتاب في هذا الباب نرى أمامنا الكثير من الشواهد من القر آن والحديث النبوي و كالم العرب شعرا ونثرا ، نقتصر على منها على ما يلي ： 1－قول زهير（گ）：ليثٌ بعثّرَ يصطاد الرجال إذا ما الليث كذّبَ عن أقرانه صدقا

نرى الطباق بين（ كذّب／صدق ）يمقق التخالف على المستوى الدلالي بين المفردتين ． ץ－قول امرئ القيس（0）：مهكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「 }
\end{aligned}
$$

「 「 صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، طا ؛ بيروت ：دار الكتاب النصر－دار الكتاب اللبناين ، \＆．．ام）ص r．
 º－، ينظر ：أبو بكر ابن الأنباري ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، تعقيق عبد السلام هارون ، طه（ القاهرة ： دار المعارف）ص

نرى أنه يقوم هذا البيت على جملة من المتخالفات أسهمت في تشكيل صورة الفرس في حالة الكر والفر والإقبال والإدبار ، مكر / مفر ، مقبل / مدبر ماء جات كل كلمة تخالف الأخرى في المعنى

ما يعطي البيت جر سا مو سيقيا على المستوى اللفظي ، وبعدا دلاليا يز يد من أهمية هذا الفرس . الذي يتغنى به الشاعر
ץ-قول الشاعر في وصف السحاب(1) :
ولثٌ بلا حزنٍ ولا بسرةٍ ضحك يراوح بينه وبكاءُ

الطباق بين كلمتي ( ضحك / بكاء ) له أثر على المستوى الدلالي من حيث كونه يساعد في تخيل هذه الصورة للسحاب فالضحكك يشير للبرق الذي يومض من بين السحاب ، والبكاء يشير لهطول المطر لأن البكاء يستدعي الدموع ، وهكذا نرى إسهام الطباق في تشكيل الصورة الشعرية الحر كية في هذا البيت .
ع -قال آخر (†) : لـُن ساءي أن نلتن بمساءةٍ لقد سرين أين خطرت ببالكِ

نرى التخالف يتشكل في لفظتي ( ساءين / سرين ) فدلالة البيت تشي لرضا العاشق الواله عن إساءة حبيبه ، فيكفى العاشق أنه خطر ببال حبيبه واكتمل سروره على الرغم الإساءة الحاصلة .

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - ينظر :الصصدر السابق نغسه. }
\end{aligned}
$$

# التخالف التر كبيي 

1-المقابلة :

إذا كان الطباق يقوم بدور التخالف الفين والتضاد المعنوي والدلالي على مستوى اللفظة الواحدة، فإن المقابلة تقوم هـذه الوظيفة على مستوى الجملة ، بكيث تغدو ابلجملة كاملة سلسة من المتقابالات " و التضاد نوع من العلاقة بين المعاني يقدمه المعجم اللغوي للمتكلم ، ور.عا كان هذا التضاد (و التقابل والتخالف ) أقرب إلى الذهن من أي علاقة أخرى ، فبمـجرد ذكر معىن من المعاني يدعو ضد هذا المعن إلى الذهن ، فعلاقة الضدية من أوضح الأشياء إلى تداعي المعاي لأن استحضار بعضها في الذهن يستتبع عادة استحضار الأخرى "(') من هذه الزاوية يمكننا النظر إلى المقابلة عند أبي هالل العسكري .

ولذلك يعرفها بقوله : " إير اد الكالام ، تم مقابلته مثثله في المعن واللفظ على جهة المخالفة أو المو افقة "(Y). فيلاحظ أن معنى المقابلة عند العسكري يشمل النقيضين المخالفة والمو افقة بما " يخلق نوعا من التاؤو يتيح لمو سيقى البيت ( أو الجملة ) أن تتأكد وتدعم ، بتناسق حر كة المعى وانتظامها"(") . و"جمهور العلماء على أن المقابلة غير الطباق "(\&) . ويوافقهم في ذلك أبو هلال العسكري كما هو واضح من تبو يبه هذا الفصل ، بينما يخالف بعض من البالغيين هذا الإجماع ، فيذهب صاحب الطراز مثلا إلى اعتباره المقابلة جزءا من الطباق ويقول بعدما ذكر الخلاف في تسمية الطباق : " والأجود تلقيبه بالمقابلة ، لأن الضدين يتقابلان ، كالسواد والبياض ، والحر كة
 0\&
「 「أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص
 ص


والسكون غير ذلك من الأضداد "() . و كذا الخطيب القزوين الذي يقول : " ودخل فُ المطابقة ما يخص المقابلة "(T) ، و وحلاصة هذا الإشكال يعطينا ابن أبي الأصبع الفرق بين المقابلة والمطابقة ، وأن هذا الفرق يكون من وجهين ("):
"الأول : أن المطابقة لا تكون إلا بالجمع يين ضدين فذّين ، والمقابلة تكون غالبا بالجمع يين أربعة أضداد : ضدان في صدر الكالام ، وضدان في عجزه ، وتبلغ إلى الجمع يين عشرة أضداد خمسة في الصدر وثمسة في العجز .

الثاني :أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد ، والمقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد" . حين ننظر إلى عرض أبي هلال العسكري للمقبلة ، ترى أنه يقسمها إل ما يلي : 1-مقابلة في المعنى : وهو يشير بذلك إلى تلك الدلالة اليت تكون كجز اء أونتيجة لمقدمة وفعل مسبق ، يقول : "فأما ما كان منها في المعنى فمقابلة الفعل بالفعل "(8) ويرد لمذا النوع أمثلة من القر آن الكريع و كالم العرب ، حين ننظر في تلك الشواهد ونرى ما فيها من التخالف يعمق المعنى ويز يد من قوته . -قول الله تعالى :

## 

فخواء البيوت وخر اهما بالعذاب مقابلة لظلمهم" (7).





"- أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص

و يعلق أبو هلال العسكري على هذه الأية بقوله : "فالمكر من الله تعالى العذاب ، جعله الهُ عز
وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته"(ك)
r-r
ويمثل لمذا اللون بما يلي:
1-قول :عدي بن الرقاع"(艹):
ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة لي جاعلا إحدى يدي وسادها
التخالف هنا صوري شكلي قائم على التبادل وهو يتجلى في يد الفتاة لي وسادة = إحدى يدي
و سادها .
ץ ب-من النثر قول بعضهم : " فإن أهل الرأي والنصح لا يساويهم ذو الأفن و الغِش ، وليس من


ولنقف مع هذا المثال وما فيه من جمالية تتمثل في ما يتمتع به العرب من موهبة فنية كامية
وقدرة يف التعامل مع بعاري الكلام .
r- وقيل للرشيد : إن عبد الملك بن صالِ يعدٌّ كالامه ، فأنكر ذلك الرشيد ، وقال : إذا دخل فقولوا له : وُلِدَ لأمير المؤمنين في هذه الليلة ابن ومات له اله ابن ، ففعلوا . فقال : فسرك اللهّ يا أمير

「


المؤمنين فيما ساءك ، ولا ساءك فيما سرك ، و جعلها واحدة بواحدة ، ثواب الشاكر ، واجر الصابر؛ فعرفوا بلاغته＂（1）

فنرى في هذا الشاهد القيمة الفنية للمقابلة وما تحمل من مفهوم التخالف الذي يزين المعنى ويز يله قوة وو ضو حا وروعة وبهاء（ سرك الله فيما ساءك／ولا ساءك فيما سرك ）تقوم بنية هاتين الجملتين علي مبدأ النقيض ، مما أحدث لفتتة أسلو بية في غاية الاتقان والجودة ، من هنا عرف الحاضرون قيمة هذا الرجل البلاغية واعترفوا له بالفضل ．
r-العكس:

يتجلى التخالف في ظاهرة العكس من خلال تخالف ابلممل في دلالاتًا ، نرى تعريفه عند صاحب الروض المربع ：＂أن تكون قضية مر كبة من متنافرين تذكر مع عكسها＂（؟）．ففي قوله تعالى ：

نرى تخالف دلالة ابلمملتين ، إذا ابلجملة الثانية تأتي في عكس الأولى تماما ، ولذلك أثر فني في إحداث الانتباه للمتلقي بما له من إيقاع و جرس على مستوى الكلمات عبر التكرار ، ولما هلا من

#  



نرى التخالف يتشكل بين ابلجملتين ، بحيث تكون الجملة الثانية مخالفة في المعنى والأداء للجملة الأولى
＇
「 「 ابن البناء المراكشي العددي ، الروض المربع في صناعة البديع ، تُقيق رضوان بن شقرون ص「 「
؟－سورة فاطر ، آية 「

ويورد أبو هلال العسكري كثير من الأمثلة النرية نقف على بعض منها ('):
-اشكر لمن أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك .

- وقول الآخر اللهم أغنيز بالفقر إليك ، ولا تفقرين بالإستغناء عنك .
- قول امرأة من العرب لولدها: " رزقك الله حظا يخدمكك به ذوو العقول ، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ "

فني هذه الأمثلة نرى تشكيل التخالف بين الجمل أحدثه العكس وفائدته من الناحية الدلالية إيضاح المعن وقوته .

世-الرجوع:
يمكن أن نلمس التخالف في هذه الظاهرة البديعية من تعريف المؤلف له بقوله : " هو أن يذكر
 وقال آخر : قليل العلم كثير ، بل ليس من العلم قليل "(') .

يلاحظ التخالف هنا ليس تخالفا تاما وإما يأتي كالاستدراك ، فالقائل في المثال نراه ينفي وجود العقل مع الخصم ، ثم يثبته على سبيل التناقض فالعقل الموجود لدى الخصم إنا هو حجة عليه . أيضا نلمح التخالف في المثال الثاني قليل العلم كثير ، بل ليس من العلم قليل تنقض الجمل الأولى على سبيل الاستدراك وتأكيد غزارة و كثرة العلم ولو كان شيئا بسيطا وقليلا . §-في السلب والإيجاب :

يعرفه العسكري بقوله "وهو أن تبنى الكالام على نفي الشيء من جهة ، وإثباته من جهة أخرى،
「 - أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص

أو الأمر به من جهة ، والنهي عنه من جهة ما يبري بحرى ذلك＂（1）．ما يمقق مبدأ التخالف و التضاد بين الجممل ．

و．يمثل له بقول الله تعالى ：

## （r）

（ نرى الجملة الأخيرة من الآية الكريمة（ وقل لمما قو لا كريما ）تتخالف مع الجملتين الأوليين ولا تقل أف／ولا تنهرهما ）والخطاب هنا للأو لاد يف طريقة التعامل مع الوالدين ．
وقوله تعالى :


تخالف وبين السلب في（ فلا تخشوا الناس ）والإيباب في（واخشوني ）عبر مبدأ النقيض بين النفي والإثبات ، وتبرز جمالية هذا التخالف المعنى وتظهره ، والمعنى هنا هو التو حيد والتعلق بالله
وحده حبا و خشية .

ومن الأمثلة التي يمثل هلا العسكري لفذا اللون البديعي ، قول الشعي للحجاج（غ）：＂لا تعجب للمخطئ كيف أخطأ ، و اعجب من المصيب كيف أصاب＂، نلمس التخالف بين الجملتين يكققه مظهر السلب والإيجاب ، حيث يتمثل السلب في العبارة الأولى（ لا تعجب للمخطئ ．．．．） والإيماب في العبارة المقابلة لما（ و اعجب للمصيب ）و أفاد هذا التخالف الوضوح في الدلالة ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' - المصدر السابق ص 0. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 } \\
& \text { を- ابو هال العسكري ، الصناعتين ص ه . ع }
\end{aligned}
$$

## الفصل الرابع

## الصورة الفنية في كتاب الصناعتين

مدخل :
لقد "ر كزت الدراسات البلاغية للصورة الشعرية على الطبيعة الزخرفية التزيينية لما ، منطلقة من تصور (قاصر) للأسلوب والصورة على أفمها عنصران خار جيان فين العمل الفين "(')، ومن هنا نرى اهتمام النقد الأدبي بالكشف عن الصورة الفنية لما لما من دور في إيصال الرسالة الأدبية للمتلقي، ولما لما من ثورة على اللغة بإحداث الانخراف الأسلوبي الذي " يجسد قدرة المبدع عفي استخدام اللغة وتفجير طاقاتا وتو سيع دلالاما وتوليد أساليب وتراكيب جديدة لم تكنن دارجة أو
شائعة في الاستعمال "(\$) .

ومن هنا ندرك سر العلاقة بين الصورة الفنية والخيال ، "فالخيال إذاً أساس الصورة الأدبية مهما تكن درجته الفنية "(ّ) . و لذلك حين نستعرض المذاهب والآراء نرى اهتمام الدراسات الجمالية الغربية بالصورة الفنية وتشعب وجهات نظرها ، فإذا كان مفهوم الخيال القديم كما عند أرسطو والعرب والكلاسكيين عقبة في سبيل فهم الصورة كما يقول د.عحمد غنيمي هلال في كتابه النقد الأدبي الحديث(\&) ، فإن الفيلسوف الألماني كانت قد حقق أكبر تحول في مفهوم الخيال، حيث
 أيديهم كفكرة تحمل بين طياهًا الصورة الفنية ، و كان أبرز من بحث الخيال وأثره في اختراع الصور من الرومانسيين وردزورث و كولريدج ، "أما وردزورث فلم يعنِ بالبحث في الحيال من حيث هو بقدر ماعين بأثره في الصورة الفنية الشعرية " (7)

وأما كولريدج فإنه يعرف الحيال " هو القدرة اليت بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أثبه بالصهر "(1)

أما حين ننظر إلى المذاهب الأدبية اليت جاءت بعد الرومانسية ومدى اهتمامها بالصورة فنرى
أن"البرناسية تعنى بالصور الشعرية وصياغتها ، ولكنها تحتم الموضوعية في هذه الصور "(T) .

بينما "يرى الرمزيون أن الصور يجب أن تبدأ من الأشياء المادية ، على أن يتجاوزها الشاعر، لعبر عن أثرها العميق في النفس ، في البعيد من المناطق اللاشعورية ، وهي المناطق الغائمة الغائرة في النفس"(٪)" أما مذهب السر يالية فهو يعين " بالصور الشعرية ذات الدلالة النفسية "(3). في الواقع أن الناظر في التراث النقدي والبلاغي العربي يرى أن هناك اهتماما من قبل النقاد العرب بدراسة العناصر اليّ يتشكل من خلالما الصورة الفنية ( الخيالية ) كالتشبيه والاستعارة والياز والكناية، وخصصوا لما مباحث تعد من صلب أبواب البلاغة العر بية ـ فابن طباطبا في كتابه عيار الشعر يوضح ضروب التشبيه هما يصلح أن نسميه بالصورة الفنية المستندة على التشبيه ، وذلك حين يستعرض أصناف التشبيه بقوله :" والتشبيهات على ضروب غتتلفة ،فمنها تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة ، ومنها تشبيه به معنى ، ومنها تشبيهه به حر كة وبطئا وسرعة ، ومنها تشبيه
 حال في حالة التتميم والإجادة ، حتى يمذب المتلقي بكماليته ويثير فيه الانتباه، فالمعاني بالنسبة للشاعر - كما يقول قدامة- بتزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة ، من أنه لا بد
'



 "-قدامة بن جعغر ، نقد الشعر، تُقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي( بيروت : درا الكتب العلمية ) ص غ

فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منها مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة＂（1）． وحين نظر في تعر يف حازم القرطاجين للشعر ، نرى أنه يشير إلم عنصر مهم من عناصر الصورة وهو التخييل ، حيث يعرف الشعر بقوله ：＂الشعر كالام خخيل موزون ، غختص في لسان العرب بز يادة التقفية في آخره＂（٪）، وهو ويوزع التخييل في الشعر على أربعة أنحاء＂من جهة المعنى ومن جهة الأسلوب ، ومن جهة اللفظ ، ومن جهة النظم والوزن＂（＂）．

والتخييل عند القرطاجين＂أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها ، أو تصور شيء آخر هـا انفعالا
 والصورة الفنية، حيث إن العاطفة عنصر جوهري من عناصر الصورة بـا تتشكل معالمها رهبة
ورغبة ،حبا و كرها،فرحا وحز نا الخ.

وفيما يلي نتطرق إلى ملامح الصورة الفنية في كتاب الصناعتين كوها أحد الجوانب المهمة في تشكيل ورسم الجمالية، ولأن الصورة الفنية ترتكز على عناصر البيان عند القدماء السابقين، سنتطرق لدراسة العسكري لعناصر التشبيه والاستعارة، ثم نتطرق لموضوعات الصورة الفنية ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' المصدر السابق ص } 70
\end{aligned}
$$

> 「
> を - المصدر نغسه

 والنقدية في هذه الأدوات، ومن خلال اختيارته للنماذج الشعرية التي أتى با كا للاستشهاد .

## المطلب الأول :

التشييه:
يعد التشييه من أهم عناصر الصورة الفنية المزئية اليت تتشكل فِي النص الأدبي، و يعطي بعدا




 نوع من التشيبه يكون بغير أداة التشبيه بقوله : " وقد جاء فِ الشعر و وسائر الكادم بغير أداة التشبيه - "(()") وهو ما ساه البا(غيون بالتشبيه البليغ

وحرصا منه على إبعاد التشبيه عن المستوى المقيقي للمعن وربطه بالمستوى الجازي ، نراه حين



$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

ويتناول أبو هلال العسكري أو جه التشبيه ، أي المعاين التي يتفق فيها المشبه والمشبه به فيخلق
صورة متخيلة ، وير جعها إلى الاتفاق في اللون والدليل والمعنى（1）．وهو ما شرحه فيما بعد وفصل فيه بالشواهد من الشعر والنثر • ويضع مقاييس لجودة التشبيه حددها بما يلي ：
－إخر اج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه ، ويمثل له بقول الله تعال ：


فأخرج مالا يكس－وهو الكفر－إلى ما يحس ؛ والمعن الذي يجمعهما بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة（）．والهدف منه تقريب الصورة للذهن حتى يتصور شناعة الكفر، وانتفاء انتفاع الكافر بعمله ．
－إخراج ما لم بتر به العادة إلى ما جرت العادة كقوله تعالى ：
，

والمعن الجامع بين المشبه والمشبه به الانتفاع بالصورة ـ وقوله تعالى ：品

－إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف هِا ، فمن هذا قوله تعالى：

「 「－أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص ．
「-سورة النور ، الآية :qץ

「 「 أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص • \＆

$$
\begin{aligned}
& \text { |V| : سورة الأعراف ، الآية الـي }
\end{aligned}
$$

## 可

قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها ، والجامع بين الأمرين العظم ؛ والفائدة التشويق إلى الجلنة بكسن الصفة ـ وقوله تعالى :


> وقوله تعالى :
-إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها ؛ كقوله تعالى :

والماحظ في هذه المقاييس أنه مثل لما بالآيات من القرآن الكريع و م يعمم على الشعر أو غيره من كلام العرب ، مما يُعل البعض من النقاد ينتقده في هذا الجانب .

ويشر ح العسكري طريقة العرب في التشبيه وذلك من خلال النظر في شعر العرب، فيقول: " وأما الطر يقة المسلو كة في التشبيه ، والنهج القاصد في التمثيل عند القدماء والخدثين فتتببيه الجواد

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { 0 : } \\
& \text { § }
\end{aligned}
$$



بالبحر، والشجاع بالأسد، والحسن بالشمس والقمر .. الخ"(') . فقيمة التشبيه عنده في كونه " يز يد المعن وضوحا و يكسبه تأكيدا ؛ ولمذا أطبق جميع المتكلمين من العرب و والعجم عليه ، و لم يستغن أحد منهم عنه "‘، فلجودة التشبيه ينتل اتفاق الأمم على تفضيله و الإقرار بقيمته وجماليته

[^3]
## الاستعارة والكناية ：

تمثل الاستعارة أهم العناصر البيانية لعلاقتها الوثيقة بالصورة الفنية، و ．ما تفجر طاقات خيالية على مستوى النص، ولذا حظيت بالدر اسة والتحليل من قبل النقاد والبلاغيين العرب وغيرهم ． ويعود معنى الاستعارة في اللغة إلى التداول والإعارة ، ولذلك يقول ابن فارس ：＂العين والواو والراء أصالن ：أحدهما يدل تداول الشيء، والآخر يدل على مرض ．．＂（1）و وي أساس البلاغة：＂ وتعاروت الرياح رسم الدار، وتعاورنا العواري ، واستعار سهما من كنانته، وأرى الدهر يسعيرين شبابي．．｜لخ（٪）ففي الاستعارة تتداول الكلمات المعاين ． أما في الاصطالح ：في الواقع أن هناك تعريفات كثيرة للاستعارة ولكنها لا تبعد عن معىن النقل أي نقل الكلمة أو العبارة ، و ما يصحب عملية النقل من حرفية وفنية و جمالية ．فيعرفها أبو هالال العسكري بأها：＂نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض＂（ّل）．．بينما يفرق القاضي الجرجاني بين الاستعارة والتشبيه بقوله：＂وإنا الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل ، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها ، وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزج اللفظ بالمعن حتى لا يو جد منافرة ، و لا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر＂（ً．و يضع الإمام عبد القاهر ابلجرجاني دوائر متداخلة لعناصر التشبيه والبحاز والاستعارة ، حيث تأتي الاستعارة ضمن هذه الدوائر الثالةة ولذا يقول ：＂اعلم أن الاستعارة في الجملة أن
＇＇أبو الحسن أحمد بن فارس ، مقاييس اللغة ، تُقيق عبد السلام هارون（بيروت：دار الفكر ، 1人乏「 「 أبو القاسم بن جار الله الزغشري ، أساس البلاغة ، تعقيق محمد باسل عيون السود ، طا（بيروت ：دار الكتب العلمية

「「－أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ص
を－القاضي الجرجاين ، الوساطة بين المنبي وخصومه ، تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم و علي عمد البجاوي طا（بيروت


يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ، ثم يستعمله الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية＂（1）．

يتطرق العسكري لأغراض الاستعارة بقوله ：＂وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل

 لتحقيق النفع المباشر ، فإفا هدف إلى إقناع المتلقي بفكرة من الأفكار ، أو معنى من المعاين＂（＂）．

وإذا كان الجاز أحد أهم المباحث التي تدرس في البلاغة وعلم الكالام وهو في مقابل الحقيقة والاستعارة من أهم عناصر الباز ، نرى العسكري يقارن بين ما تعطيه الاستعارة من معاين وما هو على وجه الحقيقة（8）، مثل قوله تعالى ：

# 10 

وقوله تعالى ：


وقوله تعالى ：
（1）وغيرها من الآيات ．


「「－جابر عصفور ، الصورة الفنية في التر اث النقدي والبالغي عند العرب ، طبّ（ يروت ：المركز الثقاي العري ، 997 ام
（

في الواقع "أن الصورة الفنية تلتقي مع الاستعارة على صعيد الإدراك الخسي القائم على إعادة تشكيل الواقع ونقله من الحياة إلى الشعر "(؟). فالناظر إلى الاستعارة يمد ذلك واضحا في المقابلات بين المعاين اليت تحملها وتضيفها الاستعارة . وقد لاحظ ذلك العسكري من خلال الشواهد اليت ساقها سواء من القرآن الكريم أو كالام العرب بنثره وشعره . وسنقتصر على بعض منها : وذلك مثل (النور مكان الهدى )يف قوله تعالى :

##  .

فنرى هنا نقل لكلمة نور من معناها كما علق العسكري على ذلك بقوله : "فاستعمل النور مكان الهدى " (£) لما في النور من معنى حسي يفيد الاستضاءة والمدية والنجاة من الحيرة.

「 - - وجدان الصايغ ، الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث ، طا ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر r I Y : : سورة الأنعام ، الآية


## المبحث الثالي :

## الططلب الأول

## موضوعات الصورة الفنية في كتاب الصناعتين :

إن الناظر في هذا الكتاب وفي شواهده الشعر ية اليت تحمل في طياها التصوير الشعري إذا صح التعبير عبر أدواته البيانية السابقة ، يرى أمر ين :

الأول: اتكاء الصورة الفنية على عناصر بيانية تقليدية من تشبيه واستعارة وبحاز وكناية ، وذلك"لأن الصورة الفنية في التراث البلاغي عامة وفي كتاب الصناعتين خاصة ترتكز على بنيات فكرية فرضتها المر حلة الكالاسيكية ( العقالنية ) كما أسهم في تشكيلها مفهوم الشعر ، والحدود التي تفصل بينه وبين النر "(1)، وبالتالي يمكننا اعتبار هذه العناصر البيانية مصادرا للصورة الفنية في كتاب الصناعتين.

الثاين : إن الناظر في النصوص الشعرية اليت تدور في فلك هذه المصادر، يرى أنها تتموضع في موضوعات، يمكن اعتبارها موضوعات للصورة الفنية ـ وبناء على ذلك فإن موضوعات الصوات الصورة الفنية في كغير ها من موضوعات الصورة في التراث تقليدية مستمدة من بيئة العربي وفكره، يمكن تصنيفها في ما يلي : الإنسان ، الحيوان الطبيعة . وبعض الصور الكلية التي تصور لقطات سريعة في حياة العربي من واقعه . وإن كانت تفتقد لبعض عناصر الصورة الكلية بمفهومها المعاصر . فمن موضوعات الصورة الجزئية ما يلي :
1-صورة الإنسان:

أ-لقد وردت صورة الإنسان ( الرجل ) في كثير من الشواهد الشعرية اليت ساقها مدحا وذما، فعلى سبيل المدح تكون الصورة فيها مفردات الشمس / القمر / الليل ، وهي صور توحي بالسلطة


والقوة والغلبة ، فحين ننظر في قول النابغة وهو يمدح ملكا من الملوك نرى ذلك واضحا ：يقول
النابغة（1）：

فإنّكَ كاللّيلِ الذي هو مُلْرُ كي وَ إِن خلتُ أَنْ المنتأَى عنكَ واسِعُ
العاطفة في هذا البيت هي عاطفة الرهبة

وقد بتتمع في الممدوح عدة صور مما يوحي بعلو شأنه من جهة وتعدد المهام التي يقوم هـا من جهة أخرى ، كقول البحتري（）：
 كالسّيفِ في إِخْذامِهِ وَ الغيثِ في وِرهَامِهِ وَالليثِ في إِقْدمِهِ

فنرى من خلال هذه الصورة القائمة على التشبيه الممدو حَ الماضي العزيمة كالسيف، الكريم كالغيث، المقدام كالليث، بتمعت ثلاث صور للممدوح وهي توحي بعلو الشأن والمرتبة السامية التي يحظى هـا．وإذا كان المديح هو الغرض الذي ترتسم فيه صورة التعظيم للممدوح رغبة ورهبة ، فإن الرثاء بما يفيض من عاطفة الحسرة تكتمل فيه صورة المرثي ．ما تحمله من بحد ورفعة وسمو، لننظر إلى بيت أبي تمام، ولنرى كيف قامت الصورة الشعرية في إظهار عاطفة الحسرة لدى الشاعر، وإظهار مكانة المرثي وبحده ، يقول أبو تمام（غ）：
を - الخطيب التبريزي ، شرح ديوان أبي تام ،قدم له ووضع فهارسه راجي الأسمر ، طץ ( بيروت :دار الكتاب العربي
rr./r(199乏

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「 النصدر السابق ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فغإنّكَ شمسٌ وَالملوكُ كو اكبٌ } \\
& \text { الشعور المسيطر على هذا البيت أو العاطفة فهي عاطفة الرغبة } \\
& \text { ووي قوله }
\end{aligned}
$$

ثوى في الثرى من كان يييا به الثرى ويغمر صرف الدهر نائله الغمر
إنها مفارقة كبيرة ، فقد كان الثرى وهنا بالطبع إشارة إلى الخلق الكثير الذي ينتفعون .محامد
المرثي الذي يغمر ببحر جوده حوادث الدهر ونوائبه .
ب- صورة المرأة : المرأة في الشعر العربي هي المبوبة التي يتغزل هها وهلا تنست مشاعر العشق والهيام وإليها تيل النفس ، وفيها يذو ب الخب وينسج لما من خياله ما يقربه لها ، ولذلك حين ننظر في بعض اختيارات العسكري من الشعر العربي العربي للصورة ما يتجلى ذلك بوضوح .

في قول الأعشى(1) :

غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشى الموين كما يمشي الوجى الوجل
فيصور لنا المرأة التي تتصف بالبياض وسواد الشعر و كثافتها والثقيلة المشي ، و كأن خيالنا يتصور هذه المرأة تتمشى أمامنا هذذه الصورة من الحسن والبهاء و ابلمال .

وقول البحتري (r): بيضاء يعطيك القضيب قوامها ويريك عينيها الغزالُ الأحور
[تششي فتحكم في القلوب بدلِّها وتيس في ظلِّ الشبابِ فتخْطرٌ
صورة أخرى يرسمها شاعر لم يذكر اسمه لامرأة(٪) :
نشرت إليّ غذائرا من شعرها حذر الكواشح والعدو الموبقُ فكأني و كأنا و كأنه

لا يسعنا ونحن نترأ هذه الأبيات إلا ان نتخيل ذلك السواد الذي يلف العاشقين ، هو ليس إلا سواد شعر الخبوبة .
' - الأعشى ، ديوانه ص 00



ويرسم أبو نواس صورة فنية لامرأة حزينة تندب وتبكي بين أتراهها ولكنه لم يذكر المرأة إنما
تخيلها

قمرا وتخيل دموعها درا من النرجس وهي صور وفرها الاستعارة ، يقول أبو نواس(() :

إذا صورة أو لقطة تحدد المكان لهذا القمر ( الحبيبة ) وهذا الحزن الذي يخيم على المشهد، وزاد المشهد حسنا حين يشبه الدمع بالدر والعين بالنرجس والخد بالورد و الكف بالعناب، توظيف تام لعناصر الطبيعة الجميلة .

ب-
أ-الليل : يمثل الليل في خيال العربي مأوى الهموم وأثقال الغموم التي يمهلها قلبه، كما أن ابخلاء الليل بصبح قد يشع فيه الأمل فيه، أمل بعد طول يأس وترقب واشتياق، هذه هي المعاين اليت يمكن أن يستخلصها الناظر في الشواهد الشعرية التي تقوم الصورة الفنية فيها بمد خيوطها لليل .ما فيه من عوا لم وإحساسات .
في إقبال الليل يقول مميد بن ثور(\$) :
و الليلُ قَدْ ظَهَرَت نحيزتهُ وَالشَّمسُ في صفراءَ كالورسِ

صورة تتكئ على اللون، وترسم الشمس بلون أصفر كالورس هو لون المغيب، وهذا الوقت الذي يقبل فيه الليل من المشرق مع غياب الشمس، أكا ثنائية الحياة والتجدد فهار يودع العالم بشمسه الصفراء ، وليل يستقبل العالم بما يممل من أمل وألم .



$$
\begin{aligned}
& \text { يا قمر أبصرتُ في مأتْ ينْدبٌ شجواً بينَ أَتْرابِ } \\
& \text { يَبْكِي فَيلقِي الدُّرَ مِن نَرْجسٍ وَيَطْمُ الوردَ بعنَّابِ }
\end{aligned}
$$

صورة أخرى الّلّل وهو على وشك الر حيل مع إقبال الصبح وقد لاحت تباشيره، والصورة هنا لرأس إنسان مدهون ومُشط ومفروق جانبين، حيث تمثل الشعر الأسود المفروق الليل ، وتثثل

بشرة الإنسان المدهونة الصافية الصبح :
يقول الشماخ() :
إِذا ما اللّيلُ كانَ الصبحُ فيه أَشْقَ كمفرقِ الرُّسِ الدهينِ
أما امرؤ القيس فيتصور الليل بعا فيه من هموم وأحز ان كموج البحر وما فيه من ثقل وقوة واندفاع، يقول امرؤ القيس() :
وَكيلٍ كموج البحرِ أَرْخى سدولَلُهِ عليَّأَنواعِ الممومَ ليبتلي

فشبه الليل بموج البحر، ثم وصفه بأنه أرخى سدوله ، إنا صورة تحمل من معنى الانتشار والعموم، حيث يعم الليل كل أجزاء الكون .

وللمشتاق تصور آخر لليل، وهو تصور على نقيض من تصور المهموم الخزون، يصور لنا كعب بن زهير هذه الصورة بقوله(T):

ب- الصحراء : صورة الصحراء قريبة جدا من وجدان العربي ومشاعره ، والناظر في ديوان الشعر العربي يرى عددا كبيرا من الصور الفنية المتعلقة بالصحراء ومفرداتاتا كالسراب والصر والآل والظباء والأودية وغيرها ، ويف الصورة التالية نرى أحد مشاهد تلك الصورة (8): ومهمهٍ فيه السراب يسبحُ يدأب فيه القوم حين يطلحوا ثم يبيتون كأن لم يبر حوا
'




$$
\begin{aligned}
& \text { الأمر نفسه نراه عند لبيد بن ربيعة حيث يقول:(1) : } \\
& \text { فبتلك إِذ رقصَ اللوامِعَ في الضُّحى،....... واجتابَ أَرْديةَ السَّرَاب, إكامُهَا } \\
& \text { وَغداةَ رِيحِ قَدْ كَشَفتَ، وقرِةٍ ..... إِذ أَصْبَحَتْ بيدِ الشِّمال زِمامُها } \\
& \text { ج- البرق : }
\end{aligned}
$$

البرق من الظو اهر الطبيعية التي لما أعمق الأثر في وجدان وإحساس العربي ، ولذلك نرى في كثير من القصائد يتفاعل الشاعر معه . وفي الصورة التالية نرى تشبيها من نوع آخر وهو تشبيه البرق بنوره الساطع بابتسام امر أة ذات حسن وهكاء ،يقول أعر ابي(٪) : إِذا شِيمَ أَنف اللَّيلِ أَوْضَ وَسْطَهُ سنا كابِتسَامِ العامريّةِ شاغفُ

إنها صورة حر كية لوميض البرق الذي يشبه ابتسام هذه المرأة التي تغتر عن أسنان شديدة البياض والصورة كما نرى فيها تشخيص يعمق الخيال ويذب الانتباه .

د- الحيوان : للحيوان الجزء الأكبر من التصوير الفين عند الشاعر العربي ، فالحيوان سواء أكان وحشا أو إنسا مرتبط أشد الارتباط بحياة الإنسان ومشاهدته ، ولا تكاد تقر أ في ديوان إلا تتراءى أمام عينك وتر تسم في خيالك عددا من الصور المتعلقة بحياة الحيوان، وفيما أورده العسكري يمكن أن نرى بعض الصور الجزئية تتناول فيها الحيوان ، ومنها ():

وقول الآخر(غ) :

كأنَّ أُنوفَ الطَّيرِ في عرصَاتِهَا خر اطيمُ أَقْلامٍ تُخططُّ وَتعجمُ

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

صورة رائعة لأنوف الطير فُّ عرصات وسحات الدار ثتزج محع الخيال بصورة الأقلام وهي تكتب، وتسسيم لـر كة الأنوف الطير رفعا وخنضا.

والشاعر فيُ هذا يعطينا صورة لبقر الوحش اليّ تستظل بذذا الشجرة العظيمة من الحر في ذلك اليوم العصيب.
-قول الـارث بن حلزة(\$) : :

لا يُتلف هذا الييت عن البيت السابق فُّ تصوير الظباء والو حش وهي تتحنب الحر الشديد
وتأوي إلم أطراف الظلال ، وزاد من عمت الصورة الاستعارة في كلمة ( ألتنع ) اليّ تو يوحي
 الشاعر يعلل وجود هذا البياض تعليال خياليا ، يتول الشاعر (ث) :


صورة خيالية رائع تتوم على التشخيص أدت فيها الاستعارة دورا كيرا في تحديد ملاعهيا في كلمة (لطم )، والشاءر أراد أن يخرنا عن غرة هذه الفرس الييضاء فعمد إلى هذا التعبير الخيالي الرائع

وقول ابن الععز (8) : وهويصف فر سا يغدو به ، نراه يسبغ على الصفات الإنسانية فهو يتبختر يتمايل والصورة فيها تشخيص للفرس :


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

نرى أمامنا صورة ماثلها وهي بطبيعة الحال صورة ظاهرية تعكس ما رأه الشاعر فعمد إلى التشبيه كو سيلة فنية تساعده يخ رسم معالم هذه الصورة .

خحاصة الكالام يف هذا المقام، أن موضوعات الصورة الفنية بما تقوم عليه من عناصر بيانية كالتشبيه والاستعارة والكناية ، متعددة و كثيرة في الكتاب يمكن الرجوع إليه وتلمسها ، ولكن الملاحظ أن هذه الصورة صور تقليدية غير مبتكرة مستوحاة من البيئة العر بية وما يراه الشاعر أمامه ، بالإضافة إلى افتقار معظمها للعاطفة المتهيجة .

في الواقع أن وجود الصور الكلية بمفهومه المعاصر يكاد تكون من الندرة بمكان في كتاب الصناعتين، وذلك لاعتماد الكاتب على الاستشهاد فقط والتدليل على ما يذهب إليه من آرائه النقدية. واقتصاره على البيت والبيتين من أشعار العرب .

إلا أن القارئ للكتاب لا يعدم بعض الصور في بمموعة أبيات تكاد تكون نواة للصورة الفنية بشكلها الكلي ، وذلك لكوها تر سم أبعادا كلية لما تتحدث عنه . -صورة الصعلوك : حياة الصعاليك حياة شقية بما فيها من خاطر وأهوال وغزو ، ولذا فإن
 يسابق وفد الر يح ، وهو منتبه متيقظ حرص ، يقول تأبط شرا(1): ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي .منخرق من شدة المتداركِ إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل له كالئٌ من قلب شيحان فاتكِ
ويمعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من صارم الغرب باتكِ
إذا هزه في عظم قرن تللت نواجذُ أفواه المنايا الضواحكِ

حين ننظر في هذه القطعة تترسم أمام أعينا تلك الصورة الشقية للصعلوك وهو في الفلوات يسابق وفد الريح " متجلدا طموحا كثير الأسفار ، يفضل المسالك الوعرة ، يييت وحيدا بتلك
 وإيقاع نرى الأفعال ( يسبق -ينتحي - حاص -يُعل -هزه ) وهي أفعال كما نرى تشع بما
 lors
 109 (

يو حيها معناه من القوة والجلادة تتفق مع صفات الصعلوك . كما نرى المقطوعة تَفل بابلجمل
 دلالة الحر كة ، و كأن حياة الصعلوك لا تثبت على حال و إنما هي فيه حر كة واضطراب ـ ـ وذلك لأن الصورة تتكامل بالألفاظ اليت تشكل فيها وقعا وجر سا مو سيقيا "فالصورة الأدبية مرتبطة بالمعاني اللغوية للألفاظ وبر سها الموسيقي ومعانيها البازية ، وحسن تأليفها بكيث يكون تأثير ان : أحدهما معنوي عاطفي ، الثاني موسيقي يعين قوة العاطفة "(1) . فالمو سيقى بنوعيها تضيف بعدا لا يككن إغفالما في تُقيق وتقوية الصورة الفنية الكلية " ويمكن في إطار الصورة الكلية دراسة تفاعلات الصورة مع الأوزان الموسيقية المصاحبة لما داخل النص الواحد ( القصيدة ) كالبحر والقافية وأشكال من الإيقاع الشعري كالجناس ورد العجز على الصدر ، والترديد والتقسيم
 زخرفة وجمالية وإيقاع على المستوى الصوتي والدلالي و الصورة الفنية الكلية ، حيث أن كالِ منهما مكمل للآخر .



## و نتائـج البحث

من خلال النظر في الظواهر البديعية في كتاب الصناعتين تبين لي ما يلي :
-أهمية هذا الكتاب في البالغة العر بية والنقد الأدبي ، وذلك لسعة علم المؤلف رحمه الله تعالى وإحاطته بعلوم اللغة بصفة عامة و بعلم البلاغة بصفة خاصة ، و بناء على ذلك على الرغم من النقد الموجه للكتاب من قبل بعض النقاد ؛ كالد كتور محمد مندور الذي يرى في تقسيماته للظواهر البديعية أذا "جففت ينابيع الأدب و خرجت به إلى الصنعة العقيمة "(1). إلا أنه يبقى المصدر الذي لا يغفل في جانب الدراسات البالغية ، وذلك لاحتو ائه على العدد الكبير من الشواهد الشعرية و النثرية، وتوظيفه للبلاغة في تفسير وإيضاح القر آن الكريم ، وسلو كه الطريقة التعليمية ، وما تمتع به العسكري من ذائقة وموهبة شعرية ، جعلته يسهم في توظيف بعض الشواهد من إنشائه.
-شكلت الظواهر البديعية في هذا الكتاب ميدانا فسيحا للدراسات الجمالية ، وذلك لا تتمتع به من جرس إيقاعي على مستوى الألفاظ ، مُا جعلها تغير النظرة إلى البديع على أنه من الزخرفة المتكلفة التي تثقل كاهل النص الأدبي ، إلى هذه النظرة التي تنظر للظواهر البديعية على أكا أشكال تسهم في تحقيق الجمالية للفن القولي ، كما تسهم أدوات الفنون الجميلة الأخرى في تحقيق الجمال في الفن ذاته، كالرسم الذي يقوم على تعدد الألوان وتناسبها وتناسقها ، و المو سيقى و النحت والعمارة وغيرها من الفنون الجميلة.
-توفر الظواهر البديعية غطاء مناسبا لحدوث عناصر الفن ابلمميل في الكالام ، سواء أكان الكالام نثرا أم شعرا ، والهدف الأسمى للفن القولي هو إيصال رسالة الأدب للمتلقي ، إعلامه بالمضمون والغتوى الفكري عبر الأسلوب الأمثل والشكل الجميل الجذاب ، لأن النفس الإنسانية بطبعها تيل وتقبل الجممال بعناصره ، تنغر وتستهجن القبح .
' - ينظر : د.عمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، صبY

- يتشكل التكرار النمطي في الشعر من خلال التكرار الرأسي فيّ القافية ولما كان الغرض من




 وترتيها ، يشكل واحم فنية في الكلمات ويعطي الألفاظ جر سا مو موسيقيا لذينا.



 المستوى الصوتِ والتر كيب والدلالي .
-التخالف كان حاضر وبقوة في الظواهر البديعية في كتاب الصناعتين ، هما له من أثر على



 -تسهم الصورة الفنية وبقوة في تُقيق الجمالية في النص الأديب، وذلك لما تـتمتع به من خيال وعاطفة وأسلوب، وقد تطرق أبو هلال العسكري للعناصر الجزئية في كتابه ودر سها ومثل الئل ها،






الواقع لم أجد مثل هذه الصورة، ولعل ذلك يعود إلي قيام الشعر العربي على وحد البيت، و كون
 المشهد وتساهم في تكوينه ، وإن كنت قد حاولت التطبيق على نص من نصوص الكتاب، ولكن لم تتحقق الصورة الفنية الكلية بمفهومه الحديث تطبيقا تام وهذا يعود للأسباب التي تذ كرها سا سابقا.

المصادر والمراجع
أولا المراجع العربية :

1. ابن أبي الأصبع ؛ تحرير التحبير ، تحقيق الدكتور حفين محمد شرف : البحلس الأعلى

للشؤون الإسلامية.
ץ. ابن الأثير ؛المثل السائر ، قدم وعلق عليه د.أحمدالحوفي ود. بدوي طبانة.القاهرة : دار فضة
مصر
r. ابن البناء المر اكشي العددي ؛الروض المربع في صناعة البديع ، تحقيق رضوان بن شقرون
\& . ابن الرومي ( الديوان) Y ، . Y ؛ شرح الاستاذ المد حسن بسبج .بيروت : دار الكتب
العلمية طب
o. ابن المعتز ، عبد ابن المعتز 9AY، 1؛ كـتاب البديع ، تحقيق إغناطيو سكراتشقو فسكي . دار

المسيرة ، ط٪
7. ابن المعتز ،ديوان ابن المعتز .دار صادر بيروت

V V. ابن جعفر ، قدامة ؛ نقد الشعر ، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي . بيروت : دار
الكتب العلمية .
^. ابن جعفر ؛قدامة ؛ جواهر الألفاظ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت : المكتبة
العلمية )
9. ابن جين ، سر صناعة الإعراب ، تحقيق الدكتور حسن هنداوي ،

- (. ابن حلزة ، الحارث ( الديوان ) ، 999 1، تحقيق إميل يعقوب .بيروت : دار الكتاب العربي ،ط1

1 ا. ابن طباطبا ، 0 . . ب ؛عيار الشعر ، تحقيق عباس عبد الساتر. بيروت : دار الكتب
العلمية، ، طب
Y Y Y ابن فارس ؛ أبو الحسين أحمد بن فارس 9 9 9 ؛مقاييس اللغة تحقيق عبد السالام هارون . دار الفكر .
 .مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
§ \& ا. أبو ستيت ، الشحات محمد ؛ 99 ادراسات منهجية في علم البديع، دار خفاجي ط1 10. الأفوه الأودي ، ( الديوان ) 1991م، تحقيق الدكتور محمد التوني ، بيروت:دار صادر ، b

I 1 . ابن الأنباري ،أبو بكر محمد بن القاسم ؛شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، تُقيق عبد السالام هارون .سلسلة ذخائر العر ب

 9 1. البحتري ،(الديوان )، شرح وتقديم حنا الفاخوري ( دار الجيل )

 الإسلامي، ط1
 المؤسسة العر بية للدراسات والنشر ، ط1
 ناشرون ، ط1 .
 العرب
YO. التنوخي ، أبو يعلى ؛كتاب القوافي ،19VA، تحقيق الدكتور عوني عبد الرووف ، مكتبة الخانبي طبا
YY. الجرجاي ، عبد القاهر ؛دلائل الإعجاز ،تُقيق عمود شاكر . القاهرة : مكتبة الخانيم
 الفضل و علي عمد البجاوي. صيداء- بيروت :المكتبة العصرية ،ط1 Y^. الجرجاني ،عبد القاهر ؛ أسرار البلاغة ، تعقيق محمود شاكر . جدة : دار المدني
9٪. جرير ( الديوان )ج19 ام، دار بيروت للطباعة والنشر
-r. الجندي ، علي ؛ فن الجناس . بيروت : دار الفكر العربي

اr. الحارث بن حلزة ( الديوان ) ، 1991 ، ثتقيق الدكتور إميل يعقوب . بيروت: دار
الكتاب العربي،ط|
 Kr. :دار القلم العربي ط 1
1999 199
 جـ. الحموي ، ياقوت؛ ؛معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز ، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان
.rV الحياني ،عمد خليف خضير ؛ألفاظ الجممال في الأحكام النقدية ( بعلة التربية والعلم ، البلد \& ا العدد
^r. الخطيب القزوين،r. . .r،الإيضاح في علوم البلاغة ، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين

q9. درويش ، أحمد ( الدكتور ) ؛ دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث .القاهرة : دار غريب للنشر والتوزيع

- . . درويش، عبد اللهوم، 1م؛دراسات في العروض والقافية ، مكة المكرمة :مكتبة الطالب الجامعي ،طr
اء. دريد بن الصمة ( الديوان ) تحقيق الدكتور عمر عبد الرسول ، دار المعارف القاهرة

 :الأهلية للنشر ،ط1

باسل عيون السود ـ بيروت : دار الكتب العلمية طا
 b
§ ₹. زهير بن أبي سلمى ( الديوان ) 91人، ام ، تقديم علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية
بيروت ط
 المعرفة ،طr
 :دار الكتب القومية ط٪
9 §. سالام ، عحمد زغلول ؛ تاريخ النقد والبلاغة في القرن الرابع الهجري . الإسكندرية : دار المعارف
 أبو الفضل إبر اهيم . صيداء :المكتبة العصرية

10. الشمنتري ، الأعلم 9 69 1م ؛ شرح ديوان علقمة بن عبدة ،قدم له د. حنا نصر
الحيت.بيروت: دار الكتاب العربي ط1
or العربي طץ
ror MrV هr الشنقيطي ، عحمد الأمين ، شرح ديوان الشماخ بن ضرار ، مطبعة السعادة ؟ \&. شوقي ضيف ؛البلاغغة تطور وتاريخ.مصر :دار المعارف ،ط7 00. الشيخ عبد الواحد حسن ( الدكتور )،9991م؛ 9 1التوازي والبديع. مصر :مكتبة الاشعاع الفنية ، ط1
11. الصالح ، صبحي ؛ ( الدكتور ) 9 . . ب ،دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين ط٪ ، صبحي ، حيي الدين ، نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا ، الدار العربية للكتاب

$$
\text { ليبيا - } 9 \wedge \text { 1م }
$$

^^. الصفدي ، صلاح الدين ، . . . . . ك؛ كتاب الوافي بالوفيات ، تحقيق أحمد الأرناؤوط و
تر كي مصطفى . دار إحياء التراث العربي ط1
09. طبانة ، بدوي ( الدكتور )،9971م ،قدامة بن جعفر والنقد الأدبي. القاهرة: مكتبة الأبخلو مصرية طب

19ヘ£-01£.

 البلاغية . عمان : دار صفاء ،طا
rر7. عبد الله ، عمد حسن ، مقدمة في النقد الأدبي ، دار البحوث العلمية - الكويت §7. عبد البجيد ، جميل ، بلاغة النص مدخل نظري ، ودراسة تطبيقية ، دار غريب
 ناشرون ، ط1
77. عبد المطلب ، عمد ( الدكتور ) ،النكرار النمطي في قصيدة المدح عند حافظ ( بعلة

$$
\begin{aligned}
& \text { • فصول - البملد الثالث - العدد الثاني } 9 \text { ( } 1 \text { م) } \\
& \text { 19AT عروة والسموءال ( الديوان ) دار بيروت -بيروت (V }
\end{aligned}
$$

7A. العسكري ،أبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل . 90 ام . كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. تحقيق عمد علي البجاوي و عمد أبو الفضل إبراهيم . مصر : دار إحياء الكتب العربية ،ط1
79. العشماوي ،عمد زكي ( الدكتور )؛قضايا النقد الأدبي المعاصر.مصرالميئة المصرية العامة بالاسكندرية )
.V. عصفور، جابر ( الدكتور )، 99 19 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند
العرب ، المر كز الثقافي العربي طץ

يونس ،ط|
．العلوي ، الطراز ، تحقيق د．عبد الحميد هنداوي ．صيداء－بيروت ：المكتبة العصرية
 للطباعة والتكسير، طץ
．V६ الالصر－دار الكتاب اللبناني ،ط1
Vo．القرطاجني ، حازم ؛منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تعقيق محمد اللبيب ابن خوجة ، دار الغرب الإسامي
V7．القيرواين ، أبو الحسن بن رشيق 9191م ام ．العمدة في محاسن الشعر ونقده، تُقيق عمد عيي الدين عبد الحميد ．لبنان ：دار الجيل ، طه

كثير عزة（ الديوان ）، 9V19 19 جمع وشرح الدكتور إحسان عباس ．بيروت ：دار الثقافة ．VV
 1b،
 ．A．

个ヶ．مطر ،أميرة حلمي（ الدكتورة ）، 991م ؛ فلسفة الجممال أعلامها ومذاهبها．القاهرة ：دار قباء

 A4．النابغة ،（ الديوان）ه ．．بَم ، اعتىن به همدوطماس ．بيروت：دار المعرفة طץ ．NV نظمي ، عمد عزيز 1997 ؛قراءات في علم الاستطيقيا．الإسكندرية ：مؤسسة شباب ｜الجامعة، ، 1

A人．النمر بن تولب（ الديوان ）．．．זم ،تخقيق د．عمد نبيل طريقي ．بيروت：دار صادرط1
99. الهاشي ، السيد أمد ، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، غتقيق د، حسن عبد الجليل
 7
91. وجدان الصايغ ،r . . 9 بم ؛الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث.بيروت : المؤسسة العر بية للدراسات والنشر ،ط1

9r. يعقوب ، إميل بديع ، 991 ام ؛المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر. بيروت : دار الكتب العلمية
 مؤ سسة|المختار ،ط1


ثانيا المراجع الأجنبية :

1- آندرية لالاند، 1 . . بم ؛موسوعة لالاند الفلسفية . بيروت- باريس : منشورات
r e ع ب يدات

حنور المغرب:دار الويقالط

السعودية : دار المريخ

السوداين . بغداد : بيت الحكمة
 :دار غريب:

الإسكندرية : دار الوفاء طا


[^1]:    

[^2]:    
    

[^3]:    「 - المصدر السابق

